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'0 • ,: . . . ..- .• ~.; IJ }f ...... _:":"~ •• 
Diderot .is heroic: humanly_ and artistically, .. · . \ -:r . . _.Y:' <: ' • 
. .. 
', ... ,_ 
... 
. . ~~-· . ., ., 
the· Enlightc~~nt _ia; as far as we are 
v - - • . . , ' 
. · The- thought p f 
' . \ . ;' . 
10 concerned, :n~t oniy a _ nortti .;.otthy of adopti.ol'/ fqf.oneself 
............. -
. .-· . 
I • 
. . . -· ·- .. ' . 
• ..... f , •- .... " 1 • 
in ·relation to huinan nature·,, but also the;.mi:i~'ifes't~tion of 
· . JC~ ' , . I • \ ' \, • i :· : ~: ·/~ ;:;'• , ' · 
_a fervent co~vi~tion of unique, obje~tiye ·and ·c~~prehensiv~ 
) ..... .._, 
~· I \ '{" (o ~. ~~ iP" ,_ ' , '• ", 0 
.. ""'"'- .: ' . - ~ 
. . ~: -~ . 
. . 
significance. 
. . ' 
.. · 
.. , .. 
" J ~ . "' 
11 Je SUiS h_Omple,- et il me ·faut ;•.des.· C8US.eS :.propres 
~ ~ l. "~""' .. : • , , ·, · :· • .-. ' \ 
·a l'homme". (A.-T., II, 300) 
Diderot's 
' ,:.. , •• ~ ~. r ' ~· ~ • 41. - • 
' ... . -:,....._,_..,. 
• • '"' : r ' ' ~.::,, '-.J . ' •' 
hum~nistic . rl1tiona~·iS}ll, ~rt ~-.~s-sentially 
. .. .~ . , . 
inquiring appr~ach, grasping onen~ss~ri· ~~s multiplicity 
4 '. • . . . . . ·~ ) . '.. . .. •. . 
and the multiplicity of. its oneness ,:·b stilL hovering Over 
• • ' " ' - o • • • ," ·~;- ~. -~~., ·..._' 4 ' I · • .' • , . • 
today's socio-intellectual dilemna_; .. Qiderdt '.~· materialistic 
. ~ ... . .. \ . . . . 
ideology. is an .exemplary· attempt t.o_'·~~~;~·t·r~~~ t~~· fundem~ntal 
<;: . • ; · • : •' . \ '• • ·, 
harmony and po~ential .existi~g bet;~~-~n ~~at lies outs~de · of man 
and what ls within hi~: Man's mor~ ·· ri~~a~·-a_r.~ ~n's. rights, and 
; ::1 l' •. . ,, . ' ~ .• 
man' s- rights are P.eople • s · rig1its ~:· .Atici~ill ~onsters, ': in,':jlesh and 
I o 1 V I r _·'\ ' ~> ~:"--t" ~' 1 • 1 ~ • :. 1 • .:' : .,~ ,: :- \ ' . I • ' • " 
fancy, religious _or .governmental,. h~e ·to ·be• demys,tified, dealt 
('! .. : ~ l,~· "' l . J. ' . . . . . . . . 
• •tt ' ... 'l • ' !.o' •• ' ' ' • r ' · 
acquai~~~g.ce · .~~th the unive'r~e, grows. with-and ove~come, as man's 
. ' ' ~ . 
? ,· .: .,A 
';ple worst monstrosity, " · 1\~sus . naturae' 11 , is the form of 
~i ~ ·- . . ' . . ' . ' . 
g~vernment ~hich does not ·s~tist'y , _' -wh;i.ch lends iit~eif to., t;ranny ; , ( 
'If' e · . , ' , "', I . , ' l • _ r .. • , 
\\ . -
when'its true role is to preserve -harmony among 
J -. ·: t • -
'I 
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' ,.. ~~' ~ happiness.:~w:i,tliin the process of ~atuj:e. The quest . for 'the. 
· · l}ecret. of monstrosity has 'not much tq· do with that ·of the Holy 
. \ _· . .., 
p 
Grail, but it is nonetheless ·fascinating ..  and ·worth undertaking. 
0 . • . • 
Diderot first turns to the "why", anq so refers ~o the · 
pragmltic . 'prih~ipl~s of l{aturai··'law.: 
. . 
" Lejuste ff.:;t tel· non par 1 'institution des hommes, 
. ' 
·mais par sa nature";. (Barbeyrac) · 
--.:·· Fr,oin this point the naturai rights of man have not the · 
'. 
merit of demonstrable proofs, but have at '•least the virtue of 
. . , ~ I 
universalism, -an i~p~r ~onviction religion could not · instill-~ 
. ' 
and the variations of th~ inevitable: a ' better world for all 
• · , .. ,. rl ' . . . .. · ' 
' to li~ in' a task and aim which has to be. undertaken and 
achieved on all levels, .. morally, SC?cinlly and politically, in 
~ • 1 • # . ,' s' . • ; 
the lfmi tless ra~g~ of natura~ phenomena an9 human passio'x:ts. 
' ' . 
• '"' <t 
,-
· The thesis Fill beg·in .·by situat;'ing Dide:z:ot· in the ' ·.. ' 
..... 
.. 
eighte'enth ·c~ntury an~ wilt' then proceed ·to examine some of,· 
~ 
the ,so':lrces •of his p'olitical ~n~ ph~losophi~al tho"ht_~ 
. 1..,...-i!~~~ : ~~1 ~e· -~~nccrn~d particularly to 'sho~ ~he in:huence of ~ .. ,, :' . ' ,. ' . ' ' 
' " · ' Englieh-·yhilos"ophers, notably H.obbes who prepared·. and 
...-l~: ' . . ...... ~ ...... ~· -~ .. .• .. . . ' 
We ~ 
developed the doctrine of the' secular state. This will be 
I o ' o 
.. : .... ~ ... ; : :f~:ilow~d. by an ~)ta~:J,natj.on .of , the tl:iought. 6£ John;)'Locke who 
:·'- ... ·· 
• • -~ J ,'! • 
•• I ~·-'• ' :• .' _' • .. 4.-
l .• 
gave tO> these .. ideas. the necessary dimensi~{ls for th'em to ..... 
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. Mter analysing t~e .political and social thought· 
'· l'eflec ted in the· Encyclopedit! we will. dis~uss. _ahd compare 
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and points·of.divergence between the two intellectual leaders 
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' . I 
·r 
I. ' ~ ·,;· 
. • • I . . • 
. . ' . 
,· "·I~ n·•y a ·guere de magistrate, , sana· vous en 
· excenter, Mon~;Jieur,- pour qui. la matiere .ne soi t 
tot1,:t 'e neuv-a; ~is voue eavez, vous, que plus ·on 
' a d • au tori te, p"J ... us on a besoiri. de lumieres" I · 
' . ' 
la pensee. poli ti.que de . 
. . 
Diderot au pr.of'i ~ des gr~de.s doctpines, comma ~'Esprit 
·des lo~s ~'t· l .e ·co~t · r. ~ ' ' ' so.cial, qui ' devel~pp_ai~nt aror·s 
~ . N • ~ .. ~'f; I 
les principes etL l' art' d~ gouve~emen t. Con trairement a 
I' . I 
, · Monteequieu ou a Rou~seau, Diderot ne semble'. pas . svoir · :" 
. . ·.' . . 
·. ,. 
. . 
·.eu le temps de composer -J.a. piece magis_trale ou. se serait 
• I • • 
concentre sa ."politique" . D'ailleurs, e'en serait-il . 
. . . , : . . 
remie?. Homme / sans systeme, presse~tant 1' id~al, ~1 .ex-
prime avec un e.clat. ·rare l ' esprit des "lumi~rea", et ,' 
. . {.._~~ ~ 
~ - . . . . . ' 
tree souvent fait d • une .- idee une. ~ idee·-force. ·vivante, sa 
( . . . ' . 
·. pens~e s' invente sans cease au co~tact ·~•autres· pensees 
avec iesquelles ell e ... communique' . 8 I in:forme' . diBP:!J. te, puis 
. " - .. 
. . . 
prenant l~e devants' a! e'nvole vers d. autres horizons.· 
- · .·"G.hargee' d'avenir11 , ~lle s '.etend a l'h~anite pas~ee et . ·, 
.. ' . , . .· . 
' . . ' 
preaente; 'illui est arrive·de se fondre' avec. Seneque,_ . 
Rousseau ou Raynal, avec lea morts_ c·o~e· avec .les vivants, · 
', . 
' , 
· et parf'ois m~me de diapara1tre ••• i c~ qui permet a J • . F~bre .. 
. 
de lucidement. re~rquer: . 
11Le . . j eu de cache.:. cache que Didero t avai t engage 
avac_ son s~ecle' ~vee ses amia et ... pe-q.t-~tre avec . 
lui- meme, se prolonge .•. 11 2 
I .:...Lettre sur le commerce de la librairie,· A. ~T ., XVIII, 28·. 
2 -Je~ ~bra 7 • Ac.tualite de D~derot, .. Di~erot ··Studies IV , .. · · : 
GeneV.<>, Droz, 1963, p. 20. .I,. · ... .. .... ,  · · , .. 
-::-
. -. ·. ' 












.. l . 
• ' ,. ' J •• -
-
.. 
. . . Diffici~~eht r"eductible, si~guli~rem~t '\trans:. · ~- ;} 
·mise~ . ~a ·pensee ex : ~rc~ 1' imagination, cette respectueuse 
• : - • : . ' • • • " • - t • .. .. ~ •• 
.  
ma1tresse· don t il. ne· SB .].aasa jamais, et nous·· en revel.e 
. : . : . ~ ' . 
quelques 'deli.~ee; _mieux qu'une autre, elle · a Bu.· imposer 
. - 1 • • . ' . • 
. la necessi te du dialogue, et pl.us encore en insp:irel{i- 1e 
. ' ' c,. ' \1 ,. • t • • • • 
· goO.t. Diderot ren.tre .en l.Ui et ~n sort-sans -c_es·ae. · QW.. 
' 
·· rn.iewe que lui .-peut .. n:ous permettre de · nous :f·igurer "1' Ame 
· orchestra" du XVIIIe 8H~c1e? · · · 
, . ... . . . ' .. 
:- Tout au long de not~e etud~ qui . s'attache,..a 
. . • A . • • ~ 
proprement parler, · aux ma.nife.stat~ohs _lea · pllis _ pbli'tiqu~s-
de sa conscience ~ur~t l.a periode·_-encyclop~dl·que·; nous_.' . 
avons tenu 8. le _eoustraire le moine possible a~ ·contex'te 
. dans · lequei· s ;· exprime tout~ sa generosi; ie intell..~ctuel.le· -~-
. . . \ . ,· . . . _../ 
·. ·~t -e~ ·fra~c~a.e _ a>. espri'~, qui ~~~ccomodE:m:t ·peu, · d•_aill.~~s, 
d 'tine quelconque· d~~rcatio~. · ·L'Encyclopedie, .par exem:ple, -· 
I ' ' ~ o • ' 
a ·.d. 'abord ete p~ur ~ui, e _t de p"i.usie~s ·:ra~o~a, Un lieu 
privilegi6 ·de . rencontrea. Homnies d'action et' de pensee, 
. . . 
• Q 
. ~es en~yclopedi~tes sont, . dans :,. l.eur ensembl~-~ _non ~euie-·· . 
' · · · .ptent_ des gens t•ut.iles'i, mais encore · i1s ref1etent , bi~, _ 
. . . . . ~ . ~ . . . 
1' etat .:de ·1a ,nation," le confl~ t de deux societas_ rival.es. 
qui n'oii.t cease de'' · s'aff~onter de~uis l.es · carolingiens, ..... 
' jus·qu' aux. temps ·presen1is: ·d. ·un cate, la 'France lo~e et.:.: 
. "" . . 
,. " , , rU.rale·, · vivant ·en economie fermee et ,su'Bci tant une admi~ 
. . . : 
ni.strat.ion .. terri toriale .et · centralisee; c' est la ·France 
. . . . ..... 
-
, • ... ' 
... 
VI. • , 
. ' . 
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. . ~ . 
. . 
.·. 
. · ,_ ' " 









1 - • ·~ . 1 
. 
' . J . 
- . ··~-
. \ 
' ·~~-~-- pa;sans·· et . - d~ fl~. :.~t ~n fa~e, "1 ,·autre. F~~c~"-, Angle-
. . . . . . . ' ' . . "' . ,. 
'terre· en puissance, l.a Fr~ce legere du· negoce, . sensible " 
aruc marches 'internationaux, hostile ~- 1' administration 
# t 
· ·c~ntrale, f,:lvore(ble a l'.ini tiative. pr.ivee et a~ .contr81e 
.... . . . . · . ·., . . .....- ,. ' 
·. :. <>;~iga;rchique de l"Et~t. o~ ~ c~s deU:X s,oci'etes . s'entendent . 
,~I 
pQu.r· vaincre ense~ble' Wle ' t~oieieme soci.~te parallel~ : -. 
. " . 
\ . ... . . 
. qui · leur . dieputai. t ·1,e centrale -des CSJIU'agnes: ·1a societe 
~ • • • • I 
{~o~ale. L'EtJ.cyclo~~di_~, magi'st.::ra.ie~ent · "s'~sera" ~e. 
• • ~ I • • ! • ' • I 
ce qui ·n' est deja plus ·qu'une survivB.n_ce _que 1789 ach~-' 
! . j ,.. • • • 
. .. . . . . -,. . . . . 
.vera· avec- 1 '' abo-lition de la feodali te. Et a ce moment, · 
' . ~ ' -~.' 
on sai t ·que C.e ~era. ai~~s la .rey~che dJ un lon~ -~ss~jet- · 
• ... \ - • • " • ,I ' 
· tissemen-t, ·la Fran.ce des marchan.ds qul imposers un regime · 
' ' . 
cons.ti ~tionnel . la ali .lee p~ysans ne denumdaient· qu •une 
. ' . . : 
administr'ti~i~n plus efficace1 .",-Il .faut done ' comp;re~dre . 
. , • . 0 • . . tl . . ' 
que lee ericyclopedistes n'ont .paa ~ttendu un~ revolution 
. .. . . . ' ~ . . 
__ · ~~~erale p'o~ concev~ir cert~ine~ - solutions:. tecbniq~es · 
. : . . . . . 
. . · et . lee. mettre · que~quef.P~~( en o.euvre ._ 
~ ... . . ~ ,\ . . 
c 'e qui noua · iliter.esse pl.us parti·cu.J.ierement, 
c' est_ comment Di4~ro,t-~ qui' p~ssa q~mfl:te annees de :sa 
. . 
vie dans ce· '.'inon:de ~h fermentation", cett_e ·apopee des 
' . ' ~emps modernes_ que ·fut l'Ency~lop~die, a - pu ensuite ·se . 
\. . . . ., ... 
sortir de cette aventur~!~ :~avec un C<?.urage ·moral _..~71;ourcti::s-
• I ~ . :- . ~ 
san't. ~ ,, 
. . 4·.: 
• I ·~ .• _ _ 
I · :..voir:L·' ~utr.e · France,·~ Edw~rd W. Fox, Fl8J;Ilmarion, -I973. 
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· · "L'.~ncy'ciopedie. :· en ef~e:~, . loin . de repr~s~nter 
,. . • • '. • • .. . • \ • • • • • • • "J> ') 
\Ule parenthese, ·dan's 1' evo!ution de la pensee de Diderot, . 
. . f 
. 
' 
a 'ete··le ~ieu . d.eci'sif ·de ·~o~ enr{chissezient et de son a·f;_ 
f ermiseEimen t. POUr · e,lle, pui~ ~ar e~le). · ce t eepri"t · d' a bo:d 
systeka tique a appr.is _a ~e plier aux exrgences· de la ptoa- • -· 
\, 
tiqua, cette P,ensee· _p~SS?-blement abstrai te a 'epc:>User·. fi-
. delein~nt les · mul·t~p'les: inflexions · d~ reel.!'~ tes ·quelque~ 
o <o I o ' • 
• y • . • ' ' 
principss simples· qu'il y a retenu; tout. ~n - representant 
• . I 
l ,e rayonnemen~ extrem~. de la p~nsee encyciopedique, ma~- • I 
. ' ·. . . . . ' ' "' •' 
quent ~efinitivem~~t les ~xigences de sa pensee pol~~ique; ·. 
. . ~ 
pensee ,politique que d'aucuns trouveront banale; voire · 
. ' .. . 
, I • ,~ . o 
. reactionnaire, ~'ils ' se 'bo~ent a y. voir un ·'amalgame' db. .;. 
• - ~ ? '1.. ' . ~;;. . ---:-
. ' . . ' ' . . 
theories anciennes -.et plus ·speci:fiqu'ement· des -:theories · " ' 
__, ( • I ' ' 
, .. , • ( ~=·til\' . ~ . • 
du droit- natHrel :o L_a,- encore, en regard de ·a~ que· pre:tenq.i t .. 
..... 
operer l _a 'nevolution fra.h<;aise' il faudrai t ne: ·:Pa's sous-
. """ . ·. . 
estimQ.t c'ee ·theories ·du' droit natural qui. en e'efforqant 
' ~ - •, . .,· . . . 4 ' 
• 0 . • Jb • ;- I 
de donner . un fondement juridi-que ·aux formes de 1 'Eta,t ou 
• AI'f) t't , ' , e " ' ' o • ,· 
a~ ~evend:ications ·aociales·, soi t pour un.e ,monarchie a~- ~ 
. .. ~ ... , 
" ' 
:· - .~ :~~~---
.-
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I) ~- ., . 
' 
. _,, ,, 
. t 
~ .· 
"-.J:" . '· 
-!: • .- ~·· • • . 
\ : . . 
'. 
. 
principea juridiques a caracte~e uniyerse1 et rationnel, 
' 'o 
ce"s th~ories conduis~nt tout naturellement a i·•i<J.ee d 1'W1 . 
. · . 
Etat fonda ~ur le droit, ,. c' est-a-dire sur 1a raison . 
L • idee· de Contra.t a~ cia.~,. ·chez D_iderot~ est i.mporta.nt.e 
!'' . . . . 
dans 1a mesure ou elle tient d'abord. aux- conditiorte dansD 
I I ' ~ .... 
lesquelles el~e fut fo~ee . ati cours de la. periode encyclo-
. . 
.. -·· ' ·- . 
·: _pedfqu~; ·. face a~ tenants . de la -monarchi e de-- droi't ai vin 
. . 
_e~ de ·1·: arb_i .traire_, etl) face. ayus~eau_,- le diable ~on~" ·, · 
Diderot n'a jamais pu s' emp~qher de_ s'}nspi_rer alors m~me 
qu' ~1 · le reniai t . 
.. . Ma~·a~· outre ·1a propagatfon -de ces id~es laiques, 
. . • • ... {! ~ 
· politiques et sociales,. 1e'tr cop.texte v:ivant et la force 
_·1Q 
. de sensi bi],_isation qu{ _;l-eur flit · ConferEfe t 1' Originali te 
- . 




. , .. ~o-:1 tiqu~ est avan~ tout logique_ parce .qu' elle n~ tend 
qu•a \egi timei:- l'homm~, . ~a,;s s~' situation e(,_dana ses 
aspirations, sans se soucier a priori d!imp1ications pu~e-
II ,. • 
· ment pra-tiques; el1e l!J'est que l'applicatio~_ a . 1'ord~e 
" .. ,, 
. . . -, . \l 
" poli tique_ d •une o~nception ·du monde, materialiste; sen.~i-
~ q 1 ~ 
• , ' -. I 
ole et dete~niste. La politique n'a d'autres buts que 
p t"'.) ~ 
de reconcilier l'homme et l'univers, assurer le '"ballet 
• '• . • ! I • • • :~ - -. tr --- . 
-de l''av~nir'.', e_t ~rantir 1~ jo1e de vivre. A ce p&-opoa·~ 
. on a parle du· "PEmta~elisme revolutionnaire" de Diderot: 
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Il est certai;11 q~e ce't existentialisme eat .s·urprenan.t, 
car il se \aut. avant. to~t ga~, et se ~ontre pre·t ·a_ assu- ":·.: 
mer tous ·l~s risquesi. Au.ssi ne fau t-i·l guere s I e tonner , 
si la philosophi.e poli tique de Diderot se .aoi t momentan~:.:.. 
. . . .. . 
merit fort bien accordee avec les interets d'une elite 
' . bo~~l~an.te ~· e1 possEidan t;., e·olai:es' ~p:ds d' ordre 'et d'• ex-. 
pansion' po qui l'Encyclope:d1i.e fut un champ--a.e predilec-
. . , . 
. . 
tion. 
. . ' 
Quoi qu'il en soit, la pensee et l'experience 
s' 6cl~~t r<!ciproquement, Diderot, ~prl!a 1765 et I770 
a tou~\ date de son voyage a Langres, :s•exposera et rea-
·gi!a lu ~ violemment .a l'actualite. Sa culture ge~erale, 
<# • 
son humanisme et son intelligence un1verselle -ne trouve-
c 0 , • 
r0nt plUS . leUr raiSOn d I etre qUe danS la 11 pra tiqUe raf- . 
a1o~ee des reali tea et des hp~es" -. A .partif de la-, avec 
J 
aerenite >et jeunesse, apres avoir pleinement ' compris -que · 
. . 
d.~ -la renovation p~lit~que~pend le bonh.ear . des peuJ>lea, 
Diderot ne mS.nquera plus guere ·d •foccS:sions de manifester. 
·sea convictions et d'.en appal er~irec.te~·nt ··~ la nation, 
' \ 
,, ~ 
I ,-"Il n'y a point de ven·1;; cqntraire P9Ur .celui a qui tout 
port convient, et· qui se trouve· auesi bien dans . la tam-
pete que dans le calma", Diderot; EasEd sur lea regnes 
de Clgude et de Naron, et sur les moeura et lea ecrits 
de Seneque, .Livre second, "Des lettres de Seneque", ~. 
(Union General'e d'Editions; IO/IB;· tome II·, p. 67 . 
·\ 
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, gOUVernement, · quel qUI il SOi t; D ' ·eSt plUS . en meSUre . de : 
. . . 
·d~fendre. le~ droits de'la pociete ou de s~tisfaire . la 
. . ' . ' 
·volo~te · gene~ale, y·f~t d!.e ·lora pOur. elle, . et dane . 
. s.o'n . ~~ul interet, de le \~hanger. Et, le moment venu:·, , 
''. 
.. . , . 
m~me. sans·grande'' gaite. de coeur, Dider_ot ~ 1 hesitera'"pas 
. ' 
, pOUr :_BUtant, a evoquer le dr0i t "d, I :i.nsUrJ.'"eCtion,, qUi per-
met ·. ~n. dernier ·res sort de replacer le ·gouverneme~t s~us 
. le. contr6le_ de la nat_ion qui assure ainsi la perenni te 





, . . 
, .. "Et comment pourrai t-on· ~tre de bonne foi, . et 
regar4er le philosophe comme· un ennemi de l 1Etat 
et de~ - lois, l~ · detracteur. des magistr~ts et de 
cebx qui presid~nt a·l'administration publique? 
· ·. Qui es·t-ce ·q_ui letp;' doi t a-q tan t que lui? ·I . · · 
. . 
• \ 
.:r' \ I 










I - -Diderot, E~sai sur les regnes ... _(t_ome··II, · p. 67) 
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LE SI.E~LE , DES ;. ~IERES 
r~..... . , 
Aspects et Controvers~s. 
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""Primo: m~s· ira.n"des ang~isse$·metapeysiques . ~~  . . .. ~ 
. SOn t p~S·~e ~ S a l 1 eta t . d~ ~hagrJ.ng d0ID9S t:i:_ qUe 8 ; 11 
- · J.ules Laf~rrgue. · ~-
' .. 
. ' . _., 
.. 
Le·s P.enseurs d~ XVIIIeme : ~i .. ecle son:t des hommes 
.. ' .. . . . 
. . qu~ rriarc}?.ent; . e}; .qui parlerit. Il~· <?nt re~ou.s~{ le"s limi t .es 
. . . . ' . 
du laboratoire .. Sujets p~atiques, sa ncnp:•rissant ·.de rea..:. 
. , ... 
· lites quotidie.~es, ils voyagent, . e~plorent, observant, 
· conversant- et se dressent si l'on tente de lea en em-
.. 
peche~. .,, ·~ . . · · . 
' lo> ', • •• • • ' • ' 
l:1s so~~ mobilise~ par _. qu~:iqU'es · principes· es-
• "'•;'-""). · - ... " J>. • n 
sentiels qu'ils rangent ·autour de ~~-'.:qu'ils repr~se~tent: · 
., . . 
leu·r r61~~ Role qu'ils veulent d'util?-te .Publique .et .. qui 
les a.niene a. se. reveler des ~tree sociables e't uni versels' ·, 
. . ~ ' . . . . . ,• 
d'esprit cosmopolite. Militan.ts de '"l'InternationaJ.e des 
. ' ' 
_· · Espr its'' et ci toyens de la "Republique des Lettres", ce 
·· sont ·aussi l~s "crot'ses"· ·~e· la ·;Rais·on ·.critique, fS:i.~ant. 
-. f-ace·, sur tous ~es fr~nts, pa,rfois .malgri eux, entratnes 
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l""'< t ·• g. 
0 • 
.Au nom de la ·li ber~e et de .. la J'Ustice, ils l 
.. ...,. ... 
-~ I . ~,, 
entreprennent la 'lutte l)hiloso_phi,que po'ur le -~nheur 
.. . , . 
'· d~ 1' hurnani te; . Touj ours~ sous -le solei I J.e la :\aison, 
·allies des Sci enc~s Bxp0rimen t?_ies, ·•il~ ~ 'fi:r'lne~.t contre 
. - ' :-, . .. .. 
la tradition et le .fanq·tisme • .:Yvec un .altruisme •pa"rfois 
,-.. . J - • ' 
m~quille' 'ils relevent les y~ux vers ceux et ce qui les,.. 
. . 
entourent. Tres peu me~~physique, la philosophie du 
XVIII erne siecle, 
. I 
c_h~rch~ ~'reso}!dre les questions de 11a ture mor3.le e.t p9li-- ·, . .. _, 
tiq_ue. L'id6e -de ilature, 'o:[utbigtle, devierit .elle.:meme assez 
. fr 
souple pour .se p_loyer 11UX exigences l'es plus extr~~es 'ct 
.. ' 
. I 
_ur __ :rournir,;· une r'epo~se' facile au~ 
condition hurnaine •. 
que~tions pose~s par: . 
. . 
Le s · JJumi ~res, pol!-rtai?-t, ne ~cons ti tiien t pas lU1.e 
•' ~ . ( 
~ 1 gener~-.vtion SJ?Ontane'e": -Avant de s .' et~indre, le"Grand - · 
. ' . \ ..-., . . . 
Si~cle'! .. ·~:vai t jrojet'e les otincelles qui les ont allUJlieeSJ 
· - . 
ces prc du.r.s.:; eur~ e tuie3t, pan~ cl' q.utr~s, l'' enelon, Bayle, 
~ ~, . . 
e t Fbritenelle . De meme' pour r epondre u l I esprit - ~v . .XVIII 
enie~ .. faut-il r~prendre l'idee d'interaction ch~re a Di-
~ 
derot (.sur J,.e pla n esthe ttque du moins.). Ainsi' jusqu I a 
· quellea ·lirni tes les Phi losophcs son t -ils ·responsables 'de 
' I • ,. 
, ._ -· -
. .' leur . ~poque, '-et s 'il y a lieu,. . en qtlelle mes~re ~n .devien-
' 
nen·t-ils le produ~ t _? Il · est bon p a r I exemple de rema rquer 
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• (.7';1 
- ~: :.r . 
. " \) . . ~
• "'0 J 
de Newton, vi te repandu. en, France, _;-qui propose un~ doctri-
9 ( . tJ ~ 
' , .f.>:s.' • ·- • 
·n 'e conci1ian t ·la methode e~perimen t~1e avec ·1 '-existence. 
' -~ - -. . . . . 
· de "nte~, va favoris er . 1 1 atheism€; . "C~ ··sont des quali te.s . · 
• • . l \ .. . 
. . 
... , .. !, • • - ) • .... ' " 
inconnues de 1a matiere,_ :dee pouv'6irs· _insoup<;onnes d e 1a 
' ' . .....,. . 
,Hature · q~e decouv::rent le.s no~~eB:~ ·d·i~cipt~s d:H~\vton.".I' 
. "' .. , . 
. Ce ·sont ainsi de telJ.es con•tr._a<;lictions dynami-
_, ques qui vont porter :Le · ·sH~cle · en av~t. - Qu.1 e.:t"~it ce sie- · 
. . . 
ole_, . et q~' citai t le . champ de - ~ano~uv~e .de cette Phi;Lo$0-
• .. • \ J • • • - " 
·. :p_hie? ca~ s -' -il y.·a 'des poss·i.bi1ites de comba-t, -·: ~ 1 ·e-st 
. ~ 
.. qu'en "face, le pouvoir etabli.lui-m&~e ne presente plus 
• ' C'1 ! . . .. 1.'\ • 
'i. • . • - Q. •• • • • • ' • , 
. . un front uni, .et q_u 1 i1 · a _- ses propres problemes _ internes. 
I 0.. \i '(' • -
00 0 4 
' • . 
AU~ Eli peu t-on dire, . quI a 1' eLevation . de ce.t esp.ri t cri ti-· 
10 ' • o • • I 
que des Philosophes, corresporidai t un ·affa is-sement ·. du 
. - . . . . ~ .. 
pouvoir en pl~ce. Puis, les breche~~ pra ti.qu~e.s depui's 1a 
fin du XviieStecle.. dans le mur ~e ba rrage de 1' au tori te par 
quelques e"spri t4 cartOsi~us, von~, s 1 accen :uer, et 
ment s'infiltreJ a vec de p1~s - en pYus de p ression 
l' ele-
et de 
f<;>rce, jUSqU fa 1, I effondreraen t et l f entra'lnement final 
' · 
~ • , # _ , • • 
d 1 une, masse que rien n'etait ·plus en mesure .de _retenir. 
Cet autor~~arisme retenant. derri e r e 1 1~ 1es 
eaux c r oupiss.antes de la _ tra.P:i tion e t ai t reli-g iAu.X E!t mo-
/ 
narchiq_ue de droit divin. Les Libertine s I e t a ient de ja 

















insurges centre ' cet .etablissement ,;re;LigieuJ(, qui d~tenai t 
' . ' .. . 
< , • I 
ljs leviers.' so.qia~:c~l turels de ce q_ui, ~vee le. temp~, · 
et:lit clcvenu . une· anti-bulture (c.'est ·la scolastique qui 
. . . ' . 
susci ta la revel te de Descd.rtes) : la religion du· ·dogtn.e . · 
_d~s ·.arts et des ~scienc~s,'~ondee su~.l'i~t6.lerance et le 
· :fanatisme;.~ ·_s<exprimant . trap souve~t pal. .. li1 repr,ession ? 
• • 0 
et. la persecution. La logique .de l' engrenu.g.e_ aidant, 
. .. 
~es . LUnderes, q_~i s'eta~ent'propose au depart de cir-
• • t • 
· conscrire teurs faisceaux ~ la trn."di tion religiei:A.se et 
' 0 • 
morale, finiront pa; b~ler' aus&i la' tradition mona~-
• • ' <..::. 
chi que que des -causes internes au regime'· - e~ un: recul de 
. c • ' 
l'autorite royale, . precipiteront (acc~ula~ion d'e~reurs · 
. ..~ . . 
1.) repetees, . de" desastres ' mil~ ta:i.res;· diplomatiques, econo-
miques · et : co~oniaux.). Le R0i s '• iso~e du p'euple, et :ten- . 
t ·re dans · l.'.ombre, , ~ntoure ."ipar une bqnde de ·pal--v:enu~ · s~r 
. . , 
~a .decheance, tr~s peu representa tifs. Versailles n' est 
· plus J,.e nombt'il de -~,·Eur'ope,; ·;i. encore -le. lnfroir de .' 
. ' ' I ' • 
l'orgu~il na:t'i~nal .. · La: n'obiesse est aux;. abois, avachie, 
t I' • • 
vieillie .• La . nouvelle classe ec.onomique et· in=fellectv.elle · 
. 
des bourgeois s,ohne lar · r.eleve; elle .sort du peuple, se 
' . 0 
. _ ~repose d~ ·Le s crvir, et s • en sert s 'il en est besoin • . 
In~xorab~ement, cette ·c_lasse j.eune et am.bi tieuse zn~nopo-
lise :les esprits co1nme ;te commerce. Pr ogressiste., ell e 
'19 .. 
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·~ la nouvelle. reine du monde" coinrne 
! . 
. / . 
. . . 
.Aussi, l!un des butf3 majeurs. des .. ?hi:Iosophes, . porte..,.· · I 
· parole d~s aspirations de la. classe inontante, sera.·· 
d I inf.Orm~r ~ t d I inS t:r_:uire , Cette OJ_)ini On POUr laClUelle . ~ 
. , ~-
ils vont·s'exprimer. 
. . ' 
,• 
.. · Le ~espotisme dis'posai t bien d' armes CB;pables 
' ~e· dissuader ·les apotre.s ~ du. cli~ngement et. l~urs ·_epttres 
' . 
po~r la ,liberte. ·Po.ur publier un livre, fallait-il 
. . 
1-'approbation des censeurs de la Sorbonne, du ·lieutenant. 








de Police ·et de la Cha111bre. ·des Li brai.ces; une fois 1 ~ ou-
, ' I 
"· .. 
vrage edi te' il fa'll~i t encore crnindre l~s a 'rrets du 1 . . Conse~l d'Etat, l'±ndex de,la Sorl?on,pe, ·} 'es decrets du 
Parlemen~, l ·es denonciations, et les lettres de Cachet·. 
Voltai~e et Diderot eurent l'occasion d'en · juger, res-
' . .• .. . . - ' . 
pectivemen-t, a la :Bas·tilJ.e · et a VincenneE!.• ))~autres, quel-
q_~es <Sdi~t~urs.· e~rti~~lier, en· med~ te:ent' ~ur les .gft-
+eres. Fourtan~, · ~i 1' on peut arreter tin philosop}?.e, on 
•. I ' . 
n' arrete pas ·l:a PhilosQphie: Les ·oeuvres se· .publieront 
.donp sous ,le manteau, en .provoquant un irre·m_cd:i..ab'le pro-
cessus de developpem~nt de la p~esse cl~n~esti?e; l'~n-
. -
goueme'n t "du public ·s ' e!!pli quan t e t ·. s e CO!l1Prenant d! au tan t ' · 
. . . ' 
.. 
mieux,- que ces livres interdits presentaient l'attrait . 
. . ' 
du f~i t defendu. · Il nai t ·cette . :t:o:i;('"qui, petit ~ :Petit, · 
va ebranler la resignation d'un _peuple, lui faisant ;pren-· 
~ 
-. . ~ 
·t.-
·' · • .' 0 
' . ,. 
' " I 




. •·· .. . 




,. . ~, .. 
I3. -.. · ·. I 
• • .J 
' 
' ~ ~ 
I 
. I 
' ' ' 
·dre conscience de lui-:meme. Ce qui est necessaire, ·c 1 es·t 
•'A 
• 
I de former et le re~rouper les ade:ptes de.~la Raison : , sour-, 
.r 
ce de vertu 'et du bonlleur humain. :Les Philosophes se li-
vrent done 8~ 1me· entreprise de vulgarisation et de propa~ 
gande' ne s I a~ressan t plus' ~irecteL'len t' au .1\oi' a l I Aca -
" ' 
..... 
demie ou aux Etats G~neraux,' sinon a la seule opinion. .. 
Il laut la sensibilise~, l a gagner, en lui fais ant compren-, 
clre, po.rfois avec une cert$3-ine ostentation, q_ue les chases 
... r· 
peuven't aller · mieux, :par exemple ·si l~s mesures proposees 
par -l a verite de la· Raison. ( ce .ql..li est beau est vrai) 
. ' . 
sont .mises _en pratique. 
' . 
· Leur premier principe est uh optimisme refle·chi. 
La terre ·n 1 attend plus sa "fin du monde'' dans .. la morti'fi-
. ca t~on, l' abandon ou ·1 a pri~re. :El~e est- .. capable de ·se 
. 
faire meilleure et d'autant plus appreciable. La liberte 
.. 
de pensee est a 1' origine .je la contestation de 1' ordre' 
~eli_gieux. __ Pourti:· n , co1::me _ nous L'avons su~gerJ , si iea 
Philosophes se · s t employes a s'attaquer aux 'religions 
' d • • I , • 
positives, ce n' es.t pa s au tant pour les detruire que pour· 
. ·I . . 
les descendre d~ trone.d'imposition qu'elles occupa~ent 
contre "l~ordre · des choses", et les ·replacer sur le 
. I 
. ' 
champ ~u libr~~ arbitre, sous le seul controle de la 
raison .• on cons tate que certains d' entreeux ·en sont me-
me arrives a defendre un deisme, qui semble cour onner 
'. 
r 
.. ~ .. 
-
I .r 







leurs idees 'morales et politiques, et encore, rehausser . 
la valeur de ces idees. Ainsi :,·. apr~s a voir souligne 1• in- · 
dependance de l.a Moral~ · par rapport a la religion, d'essi-
' . 
nent-.ils.' bien sGuyent, . une ~o~le qui mene a ia. Rel~io.n~ ' . 
Certes lea conception~ ·different; une religion· man~cheenne, --
-
· abrite un ·certain bon sene populaire, de l'avis de Voltaire,-
et Rousseau, dans son Contrat ~cial. ·, evoque une religion · 
d'Etat, a , l<;aquelle chacun doi-t e.tre plie. Pour lee heritiers 
. 
de Descartea, · ceci ne ·traveatit en rien la nouvelle ap~a­
rence de la· Nature en · ~ systeme de lois mathematiques; il 
s'agit s~rtout de defendre ~'esprit et la methode contra 
I ~ ·, o .. 
les effete de la superstition, et lea anachronismes entre.;.. · 
• • • • .1 • • • 
tenus_ princfpalement par una- theologie delabr'ee. La · encore, 
Lee deviations sont nombreuses, et vont du materialisme·· 
'- ., . 
mecaniste (Me'slier, Condillac) au. materialisme a thee Cn•Hol-
.-. ·bach), en paesant par un materialisme animiste (Boulainvil-
liers)1. Mais l'importartt, c'est. d'avoir: conc;u la morale 
. . . . 
et laopolitique, independammant, dans~le~r seule entite 
. . ... ,~ .~\,• ~ . . -
. rationnelle. Et cette "desa.cralisation.ft' est '-justifiee par 
~ ...... .... ' . - . 
. -
lee ·tentatives dive_rses, quant a 1' etablissemen-\Qtheorique 
1 • • • 
d'un sret~me social se fondant a priori ' sur le 4+oit naturel 
.at non sur le dogm~. 
. . . 
'• 
I -Voir a ce. "sujet: Jean . Ehrard, L!-ide'e de Nature en France 
a l'aube des lumieree, .Paris, Flammarion, I970 ch. I et 
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S.1.il est \m paradoxa· que lee Philp,sophes ont · ,J 
. ~-:.-{ I . . 
1".1-:,)ro." developp~ 1 iJ. S 1 _~gi t bien .cie . leur imags- de marque q~ I i1S · :.••: >' 
..-.1-~· .. •:. ··, 
·~'~ ·· . ~efendent et com~ttent si~ultaneme~:t-; ~~rsuade~ d'.~tre 
• 
.· . 
. . . \. 
le-a militants de la verite, ils teriaient avant tout ... A 
I 
"\.' ' . ' 
etre reconnus comme tela, et sensibles,, , da.p.f;l leur reali te 
quotidi~nne, au confort que leur. offraient'le lUxe, lea. 
- ~ 
· ~rivileges des Sal~ns e~ 1 1 hOnneur. des Cours · qu'ils fre~ 
. . . ., . 
que~taient, ils· ne se sont pas .:.mains pre~ccupes ··cl'accessi-.· 
\ ' 
b~li.~e. S'ils ve~ent leur ~ibert: de consc_ience ' et ~·d'ex- · 
. et . ' . 
preSSiOn,...- 1 I habeaS COrpUS t · ilS COmprezment Vi te -~U9 leur r 
~ .. ~ ~ l . . .,. ~ . 
compat · est celui de tout un peuple: egali te devant 1.t.imp0t, .:( ·' 
-
liberte .'de cul te, d~ · qommerce, et une justice pour iou~; 
~, 
·, .. , 
car "la. societe e~ respe.ctant ave~ justice les grands genies . 
.. 
qui l'eclairent,' n~ doit ·poin:t,avilir les mains .qui la 
·. se~en,t"I •·. Il.s ont, en se vouiant meneurs aU:tant _ que 
. p?rte-paZ.ole ,' repousse -Ar~s traction, ai~,;i J~>' _=e ''&,.,..:. 
gereuse modestie capi tularde qui n • es:t. bi~ll"'souvent que .. 
.' • ' . " .. r . ..-1: - ": ~ 
1' exp_reesion d •·un egol.sme rassasie 0~ imp.Ot.~nt. s. its.: se' 
confo~~ent ici avec l'aspi~at~on' -·bour~e-oise ... d~ ·~.e~oq~e~ . 
• leur h.umanisme, vivant ·bien dans leur i~ginati.on, ·,leur · 
. 
morale· so.oia,1e," cette vertu · qui consiste a faire du bien 
() 
a ses voisins, expriment neanmoins tout·1e · lyrisme . 
ne'~eSBaire'" a 1 I _optimisme philOSOphiqUe et revoluti.Onnaire 
I ~D'Alembert, Discqurs Preliminaire de l'Encyclopedie, 
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. . . . '\ ·~ 
du XVIII~ s~ecle en parti~~lier, et .de l'Histoire en ge-
.-.. ...:. 
neral. : • 
L'attitude des Lumieres face au Gouvernement 
. ' 
. pr~te a confusiop. Bour ·quelq~es penseurs, ,la ~lupart 
-igrior~s pa:r ~;l)_r si~cle, la ~u".Ppression de. lei monarohie 
· ne:. -representai t guere -plus 'qu 'un exe'rcice intellectual; 
' •• \. • 0 : · ... • • .. • • • '\ • ~-~ ' 
lea mattres a penser de 1 1 epoque, ~~m~mes, tela qu~.' 
~. I oar, , ~ ·.; • • 1 , ~ ~ /J• • ·..:. ~. · . . 
.::~.: ~ Vo~taire et Rousseau, n'ont j~is envi~age· serieusement 
• · ~·.~... ··::'". · • • !.. ' ·-:· _ .. ~~... • • ... 
. . · . . ·. ':.:_-.-.. l'insti_tution d'un~ rep':lbli~ue popt-~ii_"~l_. ' .,. ' 
• : • ' ' ' , I ~ ' • '"~. 
" ' . 
"Ajoutons qu 1 il · n 1 y a pa.S de Goll.,.\rernement s'i 
suje.t aux gu.er.res civile's et awe- agitations 
intestines que<_le .Democratique 6u .popula;lre', ... 
~ .- parce qu 1 il n 1y e~ a aucun 'qui tehde si· for.-
te;ment et .si conti:huellement a· changer ... de for- ·; 
. ~- t.me' ni qui demande plus de vigilance eif-;de f~ ' 
COUrage · pOUr etre maintenU danS 1a Si,enne.~ II L '): __ 
- .. • ' :J -. ' . .. ... ...... 
D 1 accord avec· Montesquieu~, ils n • e~~~~voi·en~~: , 
1 • ' 'l • .1........, 
a la rff!;u.~ur, cet amenage~ent de fait', .- que dans d~s Et~· 
. . 
·· ·. · "tre~· ·petits". tela que· 1~ Qors~ ou :la Suisse, "ou cha9-u.~ . · 
_· ci toyen - P~,isse ·· aise~ent ~onnattr~ taus .lea ,~utres". 3 · 
. . . . ;..,..._. 
-comma le note R~usseau, i -1 - ~ 'agi ~ ~iim. -4~un problema d~ .· 
ie 
~ ,, . 
phil~aophie a ' la foii3,~_morale et polit~que: "Je cherch~ 
·. -d~oij; ei ~a. r~ison, et. ne .~ispute p~s ··des ' ~ai ta.". 4 . 
- . - . ~ .. , "', . 
, . 
-- I' :..R~~ase&l,~rat· sodial,- .Li'vre III, ch. ~V , ~ p. · 276 
' ·-~ • <~ • • • Au bier-Montafgrie; Paris, !943 .-
·.;., 2 ·. -"D_ans un Etat populaire, il faut ~ ressort de plus" qui 
· _ · est la vertu", Esprit des Lois, liv.III, ·ch •. III, - G~rnier, 
.. , · - h- · Paris. 1958, p. -209. ~ · . · •. 
. 3 -Du .Contra:t· Social, ed·. ·cit., P· 275 (De la Democratie) ' 
4 -Idem,. :p. 55 _(Manuscri t de Geneva, 1, V) 
• ' 
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Ils . tentent done de pqser . leSI principe·~··ct.•uri 
. . . -~ . . ; ' 
. ·' Etat legi ~i'me, OU i.a volonte g~ne~ale. ser_a~ t . ~a-/;r-eglEf . 
• • • J J, 
7fo~damentale · du' gouvernement et c.oncil'd.erai t :1• ordre~· ·. 
I , ' ' : o - • ~ .. ------~ 
_public c:-vec la li berte de 1 '.in.div~du. r.urux' in:spire~ par , 
le -"modele anglais 11 ' " ils .-iRclinent davantage a re-':-modeler 
- , . 
, .. ~ • ..... f 
. . . . . . ' ' 
·la m~s;rchi e 'selon "t •·air du.. ·tempS"', la rendant cons ti tu-: 
. . ... . . •. . . . -... .' . ,- . - f t :· . .. ~- .. J 
.t;i,Onrtell.e et representat:i:v:e; une lii:Onar.Chie ClUi s'ubsti-tue__ ") 
• 
le - ·;.commerc~ a ~a guerre·, ie's savants aux .j esui te~, . ia to_:, . 
. , :\. ,-:--t 1 ,\ lerance o. 1 ~n o erance, le' prO'g~s a la tradftion.· Une . 
... · ' 
0 ~ ' I i -
.o I . · . 
monnrchie eclairee, done' dirigee par un monarque. ec~ai:;·:e' 
I ~ • . . . . . 
et stimu~ee par ·la Part~cipation. Vne -SO~iet~ 0~ le roi. 
. ' . 
serai t philosophe, et, pourquoi pas, .:1~ .. ~ philosoph9, rqi ,~ 
~. 
· idee . s~r l 3.quelle · se sont assoupis Voltaire ·et Diderot· 6 
." · .  a:u.x cotes. de Fr~d~r~·c · II . de P~sse e-t de cai~l~~~e~-de Ru.s-··· ; ·._ 
. ..... .... - . ·------ . ·--: 
sie •• ~ Les Philosophes ' n '··ant que ~e~·:.donne dans la "verite!!- · 
- 0 • 
0 • • •• ~- •• 
demo era tique ou populai.re •· ~eme leurs refereiJ.Ces ·.a 'rr.a 
" . . . . 
"volonte"_ generale" sont bien souvent · un? eq_ui voque sur 1a- "~"-
- ') J : • ~ ' ~ 
.c, quell._e' df ol tair~ - gli~"sai t, _ql.H-: ~ousseau r;~entai t sans sembler' 
. ·· 
1
' en com1:>rendre le sena·,- ·et qu'e :bidero~ souffr<:d t, co~~e -' 11 
b • 
• • • • ' "" • • R " • " 
... souffrai t ·. le~· exceptions, . et ;ta vie elle ~meme. Ils· on t ·vu -
' : . . 
la necessi te· d'un ordre mqra+ s ·evere, tou.t en. sacha.~t ce o'. ·~ 
I • • .f•, - .... • ·, . q~e pareil fte;.e <lO~portB _ .ftarbi i~aire. Selectifs; · :jTs . -.. : 
meprisaient que~quefo~-~ la , popul~ce p~ur sa betise. c·e~te 
. . , .. 
"multi tude iguarett, ~-~1 ~a~re ne la_· ~oya~.~ f~u~_· _b.on_~~ · fi $.t~~- - . : . 
£If .. {t ~ O ' • 0:. .._,, ~ 1 I ~~ ' • 'Q •~-- ' '• ' 
' ' 
. ' . 
, 
~ · · - .. .....__ 
' ' 
. "' 
' I . ~ 
....... 
· ' 
.. .... ·. 
. 0 ·• 
' -·~ 
I " 
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• • , 0 , t, ,. 
conduit~) .Rousseau ~voque le p·-euple "inc9rrigible" · auq_uel 
t a 1 ' Q ~ ~ • ' 
il faut un maitre .plus Q.u'Urt liberateur"Ctui·. sacl1.e defen-:_: 
. ' 
,dre le .PO'L\Vpir sabr/j: .. df?s' iais. Lls ont distingue l~ theo- • 
"' .. ' , 0 ~ · . . • ") • • t • • ~ 
rie des co:riseque;nce~ lJra tiques~. C' est uri peu .cmnme s' ils 
. ' 
ayai!?n t of:fert au peupie .Wl pla·t~au .. d-e· ga te_n.ux ~n-.disan t: 
• • ".1 ; • () • • () • • ' • • • 0 • \:!t1 .:~ 
..... "ceci ·est a _vous; s~ohez-le ;' 1n~is ne 'les·· gou t'~z qu 1 ave~ 
0 • ~ • 
· .;ies yaux.". Dans un qOuci diauto-:sp.tisfa qti:on, au. milie~ 
d·"~e · certain~. ~~n.cu1~re~cJ interne ~ r:ll.ier . les suffr~ges 
.c• , ,.. • ~ 
b . . .. . rJ 
ils n' ont pas touj o'u-rs pu \bi~n envisager, les points de · 
. " . -~ ,· . < ·). 
"chu~~ d~ leurs IJ8.r~holes, .(~u'un opportuniswe sooule de"ra-
ti"orplisme e-t; de lyd.,sme me_1unges ren<.ira > ultra - revo;Lut:i:o'n-
' . .. . - .. . . 
I • D,. "; • • Q ~ t 
naire·s en I792. ,Pour.taiit, dans .les rrn.lnif,~st?-tions de ce 
• (~ • • .. ,. I 
<
1 q.ui n• etai ~ pas 'enc,o.re .. tout a fa:l t une' con'science sociale 
.on verra Yoi t i:lire ·se ·jet~r a hr barre cpp.tr:e 
).,.o I ~ , . .. ! 
ln.' .justic-e . de cl~sse; . Dide~·ot ·et 1; Jiqufpe 





S I averl turer . dans·' leS ·en treprl'SeS; pe'rJ.e trer d~pS 11 1 1 USine 11 ' 
• I ' () I I) ' • 
.. ' ~ \ . 
. -~endre dans les "cam.pagnes, :i.nsti tuun~ de .nouveaux J;'ap-;- .' 
.. . ~ ' 
-~ por~s socia~...:.e.~?jl?mique~ ( epa~~es _par, . ~.e s l)remi:·r~ '.'·tech-· . 
, . p·o~_ra t~,·. de l 1_ e~~~e,. pl1!si~c~~-t'.e de~ Q~es'np.y)' re~1abi..li,t~ t 
· . .Jla.~ pro:fe_ssion ~knuell~' tout c~~a 'danq un so~ci ,exempl_~~tr . 
. 
de -documenta tion pour l 1 Encyclo·p8.die, veritable"manifeste''-
. f ... • . 
du pa:rti reforniiste des Lumieres. ·rou tefois, sans le recul 
' ~ • 1 
nec~~~a~r~ ciu .. temp-s' ')e sie~ie m.anquai.t ' encore de c;et· es- .. 
' ~ . 
p'l·i t d 1 ~nalyse don t il usai-t. ,, C~ci; s~rton.t dans les domcli- · 
























. ll nes economi(iUe et s.ocial. 'Les Phi~o-sophes voyaien·t la ver·-
' . 
tu 
. . 4 
de par.to~t e~ en, mettaiep.t ~ 'tendan~ieusement ~artou~; 
ce qui' r~petons-le' ·;xpliqtfe l~s extremes. ma~if~-~ta tions 
.. 
-~ la R~volut±on fran~aise. Ils croyaient, ·Rousseau a.· ~ I ' . 
··l'ecart , ala. ·· -t~clmologi~ · · ·,' auxtprogrcs -pi'en f'ondes des 
sciences, aux bienfaits du commerce, aux pla isirs . confer~· 
- . 
tables. du luxe, en ~ ~we- mots: a.- la societe de conso1~ation 
et, e~ ·meme· te!..1ps revaient au. bonheur des 11 bons s a uvages" " 
I 
re.duit aux conventi"ons les !)ius sioples, ·e·t denon<1aient 
' ' b i •• impG_;ri~\lisme et ·1' exploitation. Ils imagi:nqien t 
"' 
bat du Bien centre le r.;al, dans un tournai ou le 
de ia. naison suppl:-in terai t ;I.e~ medieval '.'Jugmneh t 
. ' 
C'est 1 1 -:Jtopie. Le Siecle de · l a :;\(lis-on est rich~de 
. - rv- ---
""'(" ,, . .... . 
contradictYons lyriques; les oeuvres scientifiques fon: 
~ n 
excellent men,a,ge ·avec les ouvrages u topiques; la balauce 
• o a ' 
. . 
. des genres'· est en parfai te ho.rmonie; on s 'inforrne clans le 
l Contra t Soc~l avarit de - .s' epa ncher sur La Nouvelle He-
lolse • Les Philosophes trempaient leur humanisme a· tou-
1 - Q ' 
t 'es les sauces. Rousseau a ete 1 'un des seu~s '· dans. sa 
'0 ' ·• 
·folie ideal:k·ste qui. donnai t de,s ·t. envies de m::ircher a qua-
·tre. pa ttes'' a Vol t'3.ire.~ a evo,quer le' spectre de 1 I ho;-:mJ.e 
g o .:-:J.Hle par la 11oureauc-ratie'~ fagonne ·_par la .technologie au 
service de la societe rna t erial is t e e.t ca:pitaliste: 






0 20 • 
Il ·rest ~ncore a 'souligner la convergence de 
1 . 
_ ·faits, d'idees, ·et d'aspira-tions de tous bo'i:~d~, qui s'il-
l • 
~ .· 
lustre mieux par 1' amalg01Ile que dans 1 'unite. L' elabora7 
. ' ' 
·tion pr~-bique dt~une •societe.nouvelle reste aussi' du do-
' . . . ~ 
maine ·du .j_~~ risoire. - Economiq_uer::t~nt, 1' e'cheance 'nac1ui t de 
la conj onction de la pros peri te de 1 t avant-yeille: du' ina::.. 
rasme de la v_e.ille, de la crise du jour, et -de l a · libre 
irna giha tion de fu tl.l.1'~3. Poli tiquemen t, elle na4.ui t, dans 
un meme temps' de la scle-rose du r~gime ~ ~e l ' ambi ~i-on r 
b~urgeo~s~ _ et ae s~s capacite~, et d~s re ticiences de l n 
' noblesse a. sou tenir l a mona rchie, alor s q_ue d ans l e s vil-~ 
les a.t les c~pagnes. une so.lidari te oiussi natiyle que " 
nouvelle, manifestai t. des initiatives ina ttendues, bru..:.. 
t a les et massi ves. Pour ce qui est du -ressort intellectttel 
. -
-on' ne s a'l).rai t de ja )nieu.x 'preciser ~- posi tiori du r~gime, 
qti' en nous r eferan t au chroniqueur de I' epoque, Le I-'!ar-
- . 
quis d' ArGenson qui note da ns son Journa l le 16 Avril 1753 
"J .J. ·J.ou!3seau, .de Geneve, ••• di t ;lU-€ les s~ns ·de 
let tres doi vent f a ire ces trois voeu x : p a uvrete, · · 
liberte et verit~. Cela a indispose · le· g ouverne-& . 
Disoours sur- les science s et les arts; pr emt ere partie·. 
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... . ~ 
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. ~· ~ ~ . ~ ~ .. 
. \ 
\ 
. ... , . 
. . . ':" 
· b. 
... ~· 
. - ' . r' . 
. men·t contre'.lui'; .• :sur· cela, on a: .parle de lui 
."' dane lea· cabinets, et le Roi a. . dit qu'il ferait. 
bien de le faire enfermer a Bice.tre.: .. 'LIon .. ~ 
. •craint . ces sorte·s de philosophea libre.s."I 
.. . 
Voltaire, en,une phr~se qui reswne b*en le de-
. 
,sa col-d ide·ologique (que "'d.' ailleurs le pOUYOir sures ti-
.mai ) ~ntre les "freres" philosophea, d~finit 
. \ . . • '. . I 
• 
en meme 
· : · ~~mP,s . 'ce qui est une preoccupation,. majeure · ~t commune: 
.. 
... .. • ,. , l . 
"essayons de nous rendre : compte· de ce peu que 
nous savo~s, sans·verbiage," sans pedantisme , ' 
sans un mol asservissement· aux tyr~ns des es-
prits et au vuJ:gaire tyrannise'! 2 
. 
Oh en vi·en t done· a. ab?rder ~es rapports ~1 v;er-
. . 
.gents · entre~,les l?hil.osophes et le 'despotiame ~claire' .~ · 
. .. .. 
V.eri table concef;lBio.n de ·· l I age des l:umH~res ··et 'cause pri'J?,-
' . 
cipale de leur apparente desuniQn. Ainsi, malgre .une fin 
. . 
I • '• ' • , ' 
de ·sejour precipitee ~ la cour'de Frederi~ II, Volt~i~e 
l~i~meme garda ~u long de sa vie une certa~ne sy~pathie 
·pour ce roi de ~ru~se qu 1 il voul~i t "pour ~ai tre ·~vee -le 
peuple anglais pour 'corici toyen" 3 ; if" ir~' jusqu' a le f'e-
lici t¢r d I avoir ba ttu, les "Welches 11 a Ros~ba~h. A plu- .. . 
• , ' • - ' ~ o ' ' ... ' I 
sieurs reprise~' .il inci teru. d I Alembert, et suggerera a 
•niderot "d'aller transporter l'Encyclopedie en "pays 1.1.:. 
. 
bre", a savoir: ia Pru·~s~. Deux ans _plus ta~d, en sep _, 
I ~D' A~genson;·,·Journal et_Memoires' (Rathery ed.·) VI:I;', 457· 
· cf. George· R.Havens, 1 Diderot studies III', p. 227 
'· . . 
2' -cite par.,V."-L.Saulnier, 'La litt..erature franc;aise du · 
siecle philosophique'(P.U.F., I96I)', p.?? v,.. • -· 













temQre I762, il proposera la tlussie, se referant .a l'of-
r 
fre ·de Catherine II. Lea invitations -furent repoussees 
de part et a'autre. D1 Alembert, pourtant en bons termes 
' . 
avec l'honneur de~ cours europeennes, avai~ dej~, par mo-
~l.vati-on 1 professionnelle •, decline en I752 la presiden-
ce· -de 1' Academia de Bera.in1 . Diderot lui, a' il il' alle-
• . 
' gue pas tout de suite ses conceptions· politiques, ~ - ce-
pendaht autres choses a faire2 • La· personnalite de Fre-
' deri-c l' a toujours mis •mal a l' aise. Ainsi, apres avoir 
redige pour 1 -'Encyclopedie l'article 'Prusse', sans gran-
de eloquence_ pour lea oreilles du despote - qui pri t la 
chose "si mal qu 1 il ·n· ouvri·t pluE:J aucun des volumes sui-
• ~ • I: ) . -
vants_de L'Encyclopedie".J 'Diderot -lance entre les·pages · 
de l 1_Histoire des deux Indes' de naynal ._la.fameuse apos-:-
_trophe au "boute-feu de l'Europe 11 : "0 ~"rederic • .li'rederic 
. ••• ~ois . un .-:roi ci toyen." 4 • ~e roi reagi t martialement. 
·... . ' .. 
' . \ C'est ensuite un ouvrage publie a Londres intitul~ Essai 
~u~ les prejuges. 5qui observe que le d-espotisme . quel ·c. 
. ' / . . . 
_qu'il soit est "un fleau pour 'lea etata"' ai!lsi que "les 
({ . 
empo~so~eurs ·.publics" qui "p~r 'leurs louanges odieuetes, 
'encour~gent lee tyrans aux ~ri~eSt leur donnant ~- faus~ 
I -D'Alembert, 'O.euvres· philosophigues, hist. et litt. 1 
(J.F.~astien,Paris,I805), XIV, pp. 278-280 ~ · 
\ ' . . 
2 -"Pour mo=i:, je suis fait pour tomber dans tous lea trous· · 
qui se presentent et pour arriver au dernier i a tete 
couve_rte de bosses 11 Correspondance, IX, 89. · 







.. . ,. · 
"Se idee de gl_Oire 11· j pUiS 7 9 I Bdressan t BUX I VraiS philO-
'-..· 
SOpheS I : 11 fai tes. tenner la verite danS 1' Oreille deB rOiS 
sec.ouez aux yeux. des peuplea son flambeau ae.courable; ... 
• . , inspi·r~z a ·l.'homme du .. courage, de 1' estime pour lui-m.eme, 
. 
du ~mepris pour ses tyrans"I. Frederic II se sentit dquble..:. 
. . 
m.ent concer:be par ?-e.s. nombreu.ses exhortations de l'auteur. 
en... , · ' · • 
Il s I ouvre sans ambages' a d 'Alembert' . le I7 tn.ai I770 ': 
nj' ai ~preuve des mouvetnen ts repulsifs au.X sen-
timents de 1 1 auteur, qui pre~erid que la verite 
.etant faite pou~ l'homme il faut en tout· temps 
la lui dire."2 · · 
1·1- prend ens·ui t·e la plume pour faire partager 
t . ' 
son ind~gnation au publ'ic dans un .'Examen 1 : publie la m~me 
annee a Londr~s san,s nom d' auteur. La, .. avec. une .. ironie 
-.. ' . 
lourde et un epa;is ID.I~Pr,;i.s' il tente de .laisser app.arai tre 
----------------- -..-·---·--------
1.' Academie royale d~~ . sc·i~nces. et des Belles:..Lettres de· 
· Pruss E!. · · ·. 
. . ,, . . 
3 -C. Bartlio+omess, 1 His.toire philosophique de 1 1 Acadenue 
de Prusse ( .•. )•;(Librairie de France, Paris, I85I·) ·I, 2!9 
' . 1 ' 
4 - 'Ilistoir.e philosophigue e ·t · poli.tigue des etablissements 
·et du commerce des Europe ens dans lea deux Irides' 
' (Amsterdam, I772) II, I86 et I87 
. . 
• , . I . • ' 5 . -Certains contestant la paternite de l'oeuvre ·a d~Holbach . 
. I -'Essai sur les p;ejuges, ou de l~.influenc~ des . opinions. 
sur les moeurs et sur le bol'i.Qeur des ·hommes. Ouv:rage 
con tenant 1 'apologie de l'a Pl\~.loso.phie', par Mr D. Iii • . 
(Londres, 1770~, PP• 277, 222; 2I7 · 
· 2 .-!.Cite par fl.' !iytier,'Diderot studies· vr•, pp. 69-70 
. . Frederic, I qeuvres COJPplettes' (sans ed. !790) .·XIII' I42 
.. c .. .. .. • 
-In 'Oeuvres de Frederic le Grand'{Berlin, . Decker, I848) 
IX, -'I3I: "Il' affirme magistralemen t que · la verite est 
faite pour .. ·:;L'homme; et quJil la lui ·raut dire en toute 
occasion~ Ceci m~ri te 'd I etre examine~. • . . 
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que 11 l 1 honune est ·fait pour 1 1 erreur" 'ei; !lOn pas la veri "te ' 
pour 1 'hommer~ Dide;ot·, ·qui a vi te r,ec.onnu i •· a.ute~r, . re-
plique dans les .. Pages contra un tyran 2 : 
"l'homme c;herche sans cease ~a verite;· c'est le · 
but ae toutea ses etudes, de tous .. ses s~i'ns, d.e .. 
tous · sea travaux;( ... )Les erreurs passent, mais 
- ~~,il n'y a que le vrai' qU:i ._ reste. ·L'homme est done 
fai;t pour 'la verite; la verite e'st done fai te 
pour l'homme puisqu'il court sans cease apres 
~lle"3 . 
"Si ia verite n'est pas faite pour 1'homme, .· 
:Pourquoi ce cri'tique de · ' ·1 • Essai sur lea preju-
. gee 1 a-t-il ~cri t? ( ••• )-Le plus inconsequent des 
. homm~est celui qui dit que la verite n'est pas 
:fai te pOUr l I h0mm.e t et QUi prend la plume. en fa-
.... · ' . v.,eur . de. la verite." 4 
.A . son re.tour de Hussie' Diderot evi tera Mr:iin, 
"bien resolu d • arriver p~r le plus court cheniin~ de ne pas· 
. t. - . • 
8 r arreter, et surtout d I ~vi ter le rei de Prusse". 5 Plus. : . 
6 . . 
. tar~, amene a detester le despot~e en soi ' le philoso-· . 
. ;phe, condamnant la "race· maudi te des protegee';·?, ne ~ena­
gera pas les·"admirateurs- outrea'" 8 du despotisme eclaire, 
· tela Vol t~ire, d~ Aiembert, :Helvetius, et meme. s .on . ami 
Grimm dont "l'ame s'est amenuis~e ( •. ·.) ~l'oeil de boeuf 
t ' \ . 
et dana les anti-chambree des grands"~ • 
r' .:..Fredef.i c .. II; 'Examen. de '1 'Essai sur J.es pre jugee~. (Noura~, 
Londres, . !770), reedi te in Oeuvres· , IX, .. !33 · . · 
. ' . , . . 
2 - _•Pages ·.inedi·tes contre un tyran' (ed •. V~nturi, . Pari~, I9~7} ·. 
3 -Diderot:Oeuvres politigues {ed.Verniere~ Garnier, · I96J) . 
.. '4 
5 
· pp. I35-I36 ' ~, ··· . 
-idem. pp. !36-!37, 
-Diderot, JCorreepondanq.e inedi te', par _A; .Babelon 
( Gal:l;.ima~d, Paris, I 93I) I, 220 · 
6 -".On a di t <iu.eJ.quefois que..,le: gouvernement le plu~ heureux · 
! . .' 
. . 
. , . 
.. 
. , ; 
.· 
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:b•un autre cote' 1' enthousiasme·: et l~s · .'ioua!nges a . . . . 
· ·de J?iderot p~ur Catherine II peuvent paraitre. p~u defen- p 
. dable.S _lOrSqUe i I On Sa.~t qt1.e 1 1 aUtO Crate de touteS .leS 
Russies n•avait, sur l .e plan despotique, pas grand'chbse 
' · 
a .envier au :r·oi d~ Prus.se.' Pourtant, il :faut i.ci sou~i -
·gner que Diderot, qui s' e·~~i t bien inform~ sur place · de · 
oa • ~ • • • 
la situati~n sodiale et econo~que, crpyait sibberement. 
' . . 
..., , . 
- ~ l'abouti~sem~nt .. d~. gr~d~s reformes,_ telle · la' supp:;-es-
sion du servage, ·\ promulguees l?aJ:': la . ~anieuse 'Instruction' 
'• 
'de Catherin~: le 'Nakaz . oDe meme, i·a.· convocation ·.de .l•as-
, 0 ' ' 
.~ . 
· .. semblee qui devai t la. dis cuter lal.ssai t ent~evoir une re-




presentation ; ~atio.!lale .perniariente qU,i comblerai t le vide 
. . ' . . ' . . ) 
, _ 6 • • ,f 
entre la souver~ne· et ~~ peuple • . 
N~ ·~· enlisan·t ni . d~s lea_ .slogans ni dana lee 
abet~~tio:p.s,: meme s' .il.,r a•:'en." tiennent parfois a 'un pro-
.: . . - . .. . . . . 
selytisme qui tempere leur 'oppprtunisme avec leur. ideo- ' 
· lO'gie. ( pa~ ~~emple ·Griinm · ~t sa Corre~pondance li tter9:~re), 
• l - ' • 
les Philosophes dans leur· en'semble.· nous semblen't .tres. peu 
• u • • .• • • . . • . t • • ~i. 
dogmatiques·. Noua ·croyons . m~~e '<iu'~ils ont ete (surtou~ ·. 
. . . 
.. 
I I • • 
Diderot) lee createurs et lee promot eurs d'un ' l angage 
.\ 
·) .~~rait oelui a:•u.D. despote juete· et eclaire: c'est une ~s- · 
s.ertion tres teme~aire." A. -T. '· VI, 448 
"Tout gouvernement arbitraire est mauvais,et je n'en ex-
·cepte pas le gouvernement arbitraire d'un·maitre bon, . fer~ 
me, j'uste )et oecl~re" M. To~eux, ·• Diderot et Catherine I I • 
(Calmann-Levy ,__ Paris, !899) p. _!43 . - . .· 
' . ' ' 
7 -Dieckmann, 'Inventaire· do. fonds Vandeul' (Droz, Geneva I95I)_ 
' P•. 246 · · . ' . 
· 8 -i~em. p'.24I .et A. _.T .• , It, -2B4 














revolu tionna.ire' qui faj_san t la, lumiere' dissipe pas mal 
- . 
d' illusions et' de · mens~nges1 • Leur morale, cr~ tique, a 
• • \ > delib~~ment ·opte po~r la politiqu~ en pa~sant sur. ~a 
metapbysique4~ . c·e~t. ainsi que l'esprit · des · lumderes, · 
' 
dans sa generosite comme dans see ma~adresses a pure-
j Oindre · ~I eta t d t azne_ dU peU~e . et S _' Y inSUrger ( IDeme 
0
Bi t 
comme le no·te ad~oi tement. R. Verniere, 'Entre les droits 
de 1' homme -la nature- et entre lea droi ts du ci toy en -
la -- cui tu~e-, ( ... )_ la cq~cilifion n ~est pas fai te' 3). · Ce, 
.. en presentant a ','la par'tie l~plus necessaire 'de la na-
,, . 
.: tion"4 une conscience nationale autre, ·cenue jusqu'alors 
'• 
. . . 
au s.eul respeqt d'uri roi et d'une Egli~e inattentifs , ·~ et 
des horizons nouveaux5 • La convocation tardive des Etats 
-gex:x~raux prbvoqua - certes 1' emotion au Tiel"S etat; on en 
e.tai t pourtant plus aux' doleances' • Sur une f i n de·, siecle 
! • • \ · • . - ' 
l~entable~ dans '•l:me 1-'rance a scandalea (affaire du col-
lier de la reine, demission's de Turgot, de Necker, depor-:-
I -"Nous · touchons ·a. une crise qui aboutira · a.-1• esclavage 
. ou a l ·a liberte" Corr'espondance de Diderot, ·ed. Roth . 
( ed. de Minui t _, I95.3-I969) XI, .. :20 
.2 - 'La.· pensee morale au . XVIII~. siecle' P. Verniere, 
Diderot studies VI, pp. 353 . 11 362 - · -
3 -Idem. p ~- 36! 
. . 
4 .- Diderot: art.' Peuple • (Encyclopedia)· 
5 .-"Fm~ais-! · quelle ca rriere· de bonheur s' o~vre . cievant · 
nous!"'I789 les franc;ais ont la parole'(cahiera des 
Etats generaux presentee _par ·p.Go:ubert et M.Denis·. 
(Jull-ia~d, -Archives, !964) p.4I · ·~· 
6 - "N'oublie.z jamaie-,si~i\,que ·c•est '!a faiblesse qui ·a J;llis 
Ia. tete de Charles I -· . sur le billo_t" Lettre de Turgot 
au roi, (I2 Mai I776), idem. 'P• 27 .p ~ 




' 1 , ._ 
. 
.. ·27 .-
. ta tion du P~rlement de Paris) ou des malaises agricolea 
, ' . 
·. et manuf'acturiers, entrainant disettes et revel tea, mar- c • 
• ' J • 
. ~uent u:fi"_-~l~chi·ssement ·e;_enerali, etai t il encore p"'ss~ble 
\ 
seulement de se taire ?. Il n' est qu •'a ecouter ia voix 





nee sujet 'meri terai t bien d'3tre.---trafte de nos · . 
j 0~8 f la qUeS t;i.Oh Se redu.:i.-re:ft. a Sa VOir B I il 
est lici ~-e ou non ~s-'~pliquer ·11 brement sur · 
la relitP-on, ---g9uvernement. et l .es moeu.rs. -
.. , . ....... ' 
Il.m ble-.que-. s1:., jusqu•a ce jour, l ''on etlt 
ar~e .le1 silence. stir la religi,on, lea peuples 
seraient encore plongea dans lea superstitions 
les plus· groasieres et ~es plua ~ dangere~sea ••• 
Il me semble que ai' . juaqu I A ce ·-jour, l' pn ell t 
· garde le silence sur le gouv~rn~ment, nous ge-
mirio~s encore ·sous ·les entravea du gouverne-
ment feodal ••• "2 
Voltaire~ a ~roi·te~. arrache d·'.un aourire aigui-
se, une a une et de temps ftn temps, des ameli9rations . u-
. . 
tiles;· ~n menant sa _, guerre contr~ '"l' i~ffune" fanatisme 
•reactionnaire• C'est d'.abord l'~xpul~iqn des Jesuites en 
-~ .. ~ .. 
· ) 
. . ·~-. - I -.., . ·- . . , 
I -Ainsi,le '!'p:fus· des noblea'\f·.~accepter des reformes auda-
cie~ses at' raisonnable.s. Ce ;."complot aristocratique 11• a 
··contraint le monarque a-bandonne a d~voiler ses incompe-
. tence'S. Les nobles pensaient. s I adjuger le· pouvoir, rea-
1iaant ainsi"le vieux reve des aristo~rates thostiles a 
.1' absolutisme, lea Boulainvilliers, . les .Saint-Simon· ••. 
par un calcul'errone, ils pr€cipiterent la royaute et 
1
.le pays dans la Revolution. Le~ ncompl ot aristocra tique 
offre··une' autre· reali te que le soi- disant "complot ma--
90nnique" germe dans l' imagination ·de quelques illumi-
nes.~' 'Cahiers des Etats generaux presentee par P.Goubert 
et M. :penis, p. 21 · 
. ' ' ? - A. - T., III,' p ~ 249 (l'Esaai sur les regnes de Claude e t 
t.. de Neron) . : . 
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I762, .dont Diderot comparai t la puissance poli tique au~ 
. . . 
. 
"macpiavelisme r..edui t ·en preceptes", et 1 1 a..L...L~.-u.u. 
-:.. 4-t',~ . . . • . 
. -- ·I . 
. lenient lt leur nbillet d 1 enterremen:t" ; c 1 est aussi la.re-
, I . 
v_ision du code 'penal, qui n' empechera pas encore n ·iderot, t 
. . 
·apres les affaires Ce.las (execute av~t d 1.etre rehabiLite), 
. Sirven ( condamne), La:' Barre (brU.l~ ),i et . Joaserand ( tortu~ · 
. ' . 
' re)' de faire reftlarquer en !768: 
II tOUS DOS beaux·· SermOnS SUr la to-lerance ll I Ont 
·pas . encore porte de grands fruits" 2 · 
Rousseau; a gauche, enf'erme dane une soli tude 
. ' 
insociable, . ma~onne une philosophie pol~ tique· e~tre de 
\ 
· grandee exc_laina tions de "'.tyris~e aux par:fums impoasibles 
( n' est- ce p~s trop .tard ? ) 3 \ "-
Diderot lui, exprime plus que tout autre ·i1intel-
_.11gence de eon temps; -ce ."beau paradoxe'" d'un futur a sai-
. . . . 
sir (le \genie ·da.pe la · posterite)' mystificateur du. regne . 
au Bonheur, ouvert ~ toutes les aspirations du ·temps. 
: 
"Je suis homme, et il rna faut des causes propres 
~ 1 'homme"4 
- ~-Correspo'ndan?e, ed~ · Roth, Iv, 98 et .99 
2 .:..-rdem.,VIII, I86 -~otona 'que c'est en !763· que 'L'Edit de 
Tol~rance' donne a toua la lib~rte de consciencet . :r:eser-
vant aux catholiques l'acces aux:charges royal_esJ 
. "" ~~~. . ,_ 
.3 -"Lea ·.aocietes ont pris leur· derniere ·forme, on n•y chan-. 
ge plus rien qu'ave~ des c~ons et des ecue; · et comme on 
il'a rien A. dire au. pelip.le sinon donnez de l'argent, on 
.le di t avec dee placards au coin des rues ou des solda'ts· 
. dans lea m~iaone"J .J .Rousseau, 'Diecours stir 1' origine 
· dee(Languee '· , .ch. ·XX (cite par · H.Behar dans Etudes Fran- . 
caiaes, .Presses de 1 'Uni versi te de Montreal, Fey. !9'72) 
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L' originali te: poli tique de Diderot ne se trou-
~ ,. . . . I 
ve· ·pas, c_omme 1' a bien souligne Yves B.enot , dans 'les 
, 
details d4 un programme • ; le· Lang~ois defini t lea exigen-
ce~ minimaleS de i I accession au bOnheUr qui depend . de 
0 • l'~ctivi te poli tique apres avoir . ete reconnue par 1 r ac-
tfvi t6 hitellectue'i.le: · 
. . 
"Il n'y a ·qu'une ·seule vertu, jla jus.tice; un 
seul devoir, de ee rendre' heureux ••• 
La loi qui prescri t a 1' homme une chose · con- I 
traire a eon bonheur est -uD.e fausee loi' e t 
~ . 'il est impossible qu'elle a~re • . "2 . 
,... .. _. I 
.. . 
• "'~Q 
Diderot ne sombre pas dans .1 '.analp:se·. des· faits 
sociaux, tpaiS. les saisi t, ee presse d' .en exprimer .'les re-. ··· 
forme·s, ' •chaque fois s'appr~priimt des points de·Vue di-
. 
vergents, une face tournee vera les. compromi~ e'ti le re-
, . 
• I 
" • ,.. • . • • ' J • ~ 
formisme, ·une autre vera 1' extremiame .et parlant la lan-
' --t. . ' . ., ' . 
gue . de la Revolu.tion ,3 • . Il est sans 'nuance·~, possede des . 
.. . .. ' 
quali:t;es de dedoublement et de ·remtse ·en ca:use de sa, pro-
' . 
pre personne, qui en font ~e contraire d 'un dogma~ique .. ./ -: 
-ou' d'un fariatiqueJ Il est 1e type de l'intell·ectuel re- . .;, ... .,. 
6 . 
volutionnaire. eoucieux de ne pas se laisser· figer- entre 
·• 
I ·-'Diderot de l'atheisme"a l'anticolonialieme'. (~aspero . 
. I979) · 
.2 ~··M~moir~s pour Catherine II' ,ed.~ P~Verui~re (Garnier 
1966) PP• 231. et 23j . , · .... 
. 
3. - Y. Beriot, ouvrage cite, p. 63 
I 
, ~ 
' ' I , 
' " 
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. . . 
~ ~ ) · . 
l .es lignes .d'un passe' etabli, ~i'une rep}lt~tion placarch3e,-
r.usa~t face a l'appare~l repr~ssif auquel :il 's•attaqu~, . 
. . 
avec see. ~dees au bout de sea yeux. I ·c' est- une reference. 
-·. 
q1 
c 'eat la qu·• est ·son mili tantisme; c' est la xa· solftude 
,, . , ~ . 
. . 
d' ou il s' echappe; c • est. 1~ son oeuvre la plus anonyme, · 
0J.a plU:~: · eng~gee, ·et ·pour. noua, sa po~terite, · c'est 1~ 
~ 




• ·' ~ .. r • 
I 
. . 
· ' "Meme si l'h6mme est s~ul ', -' 11 sa:it que · l~ 
· -. dr.!:plle est en lui', non aillEmrs, .. et qu • 11 · 
es-t le saul acteur . de son salut." · . · 
·----
.-  • il . ,.r 
Paul .Verniere 




'' s euls des reveurs pouvaien t fai;r-e ce 
~que _nous avQns fait. 11 \lo • 
/, L(hiine ' 
· I 
. ·:..~ .-·-! 
n ' ' 
I -Nous .P~nsons . ici epec~alement a .Sarti;'~, tel qu' il 
l · lui-meme ·de · se ·montrer, et tel qu' i~ eat • montre' 
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· "I:L faut tout attendre"··et. tout craindre 
~ 















.· r Preoccu-pee 'de I rendre 1 I h~a~i te a 1' humani te I ·, 
- 1~- ph..;i.J;o~ophie des Lund ere~ a i est developpe~ e_n · s 1 inf~r-". 
... 
•• ' 1'61-,t&-' • 0 • 
mant des. tent~tives pra tiques 0~ theoriques d 'url eta.blis-
•·, 
' . 
.. 4f ' \ ~ 
. se~en~ ~o~veau. ~ana retracer la ,genese de . cette "philoso- :· 
. ·p~e ~xperimen~~it~ . nou~· ::Yt.erons . tou.tefois que l~·s f~e-' 
' . 
mieres. manifestations de la renovation s'observent d~e le . 
' - • n ' 0 o, ' 
~ XVIeme siecle avec Luther, Calvin, Milton, Campanelta ·et 
~ . J 
R?belais; les revolutions anglaise ·et americaine ~ssuee 
~· ~ ' 
- • • 0 • •• • I 
' • d ~ " , , 
"' ,·.du ·pr.otest?-ntislne .furent l~ : d<?)1ble .preface ~ la· revolu-
• • , • "' • • • • - 0 • • • • • .. • 
tion fran~aise, et Descartes · lui-mem~ ne represente qu'u-
< • ... .. • 
ne ·'op.tion de la projection<> des idees; le 'Philcrsophisme' 
• ' • • . <'!) -
_d'Outre-Manche-.. avec .·Ba.c.on, Newton, Hob~es et bien d 1 au-
. . tr~s,' :a . ete ·le pr~ncipal f~urniss.eur .·des E~cy~lopedi_!:Jt~~ · ; 
;, 
. Le .XVIIeme si~cle ·, par 1:1 inter~ediuire du· reseau Huguenot 
cf'Ang~eterre ~· de Hollande, communique a.vec l~. noa tion, · 
• IJ • , , 
~ traduisant Hobbes et ignorant Shakespeare. 
"' ~ 
~ . 
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D 
·. -· - --...A:pr,_efLJ._~.)~aix __ ;d :utrecht en I7~3, le~ r~ppo~ts 
s•.a.mplifienti pn trarerse la Manche . dans lee deux sene 
avec .. des. ames. de ~~ro~ge~;~,~. I tee soc~e-tes s.avantes· font 
beaue!oup pour leax~~ritac~s entre lea deux . pays. La Socie-
te _ R9:y~le de · Londres·, l' _Acad~mie des Sciences d.e Pari~, 
. so:rrt. d·•a.otifa··P.gents de liaisqn. sur le continent, ·Qc' .est 
' . 
·-ia .proliferation des jardins et des .clubs 'a l'anglafse'; 
·' 
il en est de meme pour ·les. cerc~es ma90nniques, a~ssi 
.. ' ' d'origine anglaise. Traductions ' et reporta~es se multi~ . 
. ' 
plient,.et l'interet pour la qualite de la vie Outre-Man-
che s~ popul~;ri'se. L' A:bbe Prevost, ' peu avant Voltaire se 
f~it 1•apologiste de l'Angleterre dans·fe~ Memoires d'un 
' . ' ' ,. 
homme de gual-ite et adapt~ Robinson Crusoe a1,1 long de so.R' 
. . 
·Cleveland. L'infor.mation philosophique ~e propage aise-
ment; les idees des "free-thinkers11 (anarchistes de la li-. 
·_ ' / ' . . ' ~ . -. 
bre pensee, ;surrealist~s avant la lettre) transi tent par 
- "' l • I , 
, la Hollande ou elles sont tr-aduites pour la plupart. L'em-· 
• 
pirisme ~e Locke, 1' idealisme de Berkeley, la morale. opti-
miste de'Shaftesbury, l'utilitarisme. de Mandeville sont 
I . , 
terres connues • 
I\~Lire les 'Voyages en France' d'Arthur Young, dont lea . 
observat~ns et ·les anal~ses constituent un materiel 
autant interessant que pr~cieux~ 
" Il faut qu 'un voyageur. traverse bien des fois le de-
------~----------------~t~~r~o~1~·t~qui separe, si heureusement_pour elle, l'Angle-
terre au-f\tmte . du monde, pour n'' etre plus' surpris du . 
changement soudain et total qui ·se produit autour d~ 
lui lorsqu I iJ. deba·rque·. a Cal,ais. 11 (:Premier ' voyage; p. 25 
presente par P~. Bernard, Union Geriarale d'Editions, · 
Paris_, I970. cf. 1 I ed. !Ienri See (A; Colin, Paris' I9~l:) 












.. · .. . 
Sciences et moeurs, Lettres et philosophie, tel . 
, ~· 
est l.e ,tri b~t que Vol t~h;e rev~le de ~on eejour en Angle-: 
. ., . .· "'.. ~ ~~ · . 
terre dans lea 'Lettre·e Philosophigues•! Il ne s'agit pas · 
la d'un ouvra'ge d'avant-garde, maie d·'une oeuvre de vul- · 
, 
garisation ala disposition du simple bon sens. Ainsi 
·' 
s•explique~t · ~es omissions flagran~es: la philosophie par 
~ , , • • 0 ... 
exemple_ n'est repr~sentee que par Bacon et Locke; lea 
. ' 
deistes anglais qui devaient inspirer Voltai~e par la 
suite .ne sont pas meme men~ionnes. Gabriel Bonno donne 
l 
de ces 'silences une ' explication plausible en natant que 
d'une part,'le scepticiame de Voltaire ne procede encore 
·. 
que de la -n--adition .libertine et de Bayle', _e-t que d'ati-
tre ·part, V o 1 tai re en ne s i'gnalan t .nl. 1' ampl eur ni 1' §._ 
.. 
. . 
pret~ des dissensions internes, veut 'presenter l'Angle-
terre a sea compatriotes comme~un pays ou l'elite intel-
., 
lectuelle -et so?1ale observe en ma~iere religieuse une . 
a~titUde de de~achement sceptique'~ Ne~oina, les Let-
tree Phi~osophiques, veritable 'Gu~de bleu intellectual 
PO'!lr c~nnai tre la, G~ande Bretagne' J, . vont . sensi bilis_er· · 






I -'Letters Concerning the English Nation'by Mr. de·Vol-
taire, (London_, !7 33) .- · . .'Lea Lettres Philosophiques' fu-
rent publiees ··1a nieme· annee a Rauen, par J.,ore. . . 
2 -G.Bonna,'La culture et la civilisation britanniguea 
davant l'opinion frangaise au XVIII~me · sihcle .•• •, 
(The America.J:l Philosophical' Society, Philadelphiet I94'8 
~ . 
. : .. 
p. I66 . . . . . 
3 -Charles Dedeyan,'L'Angleterre dans la p§paee de Dl derot' 
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Plus tard, dans ·son etude sur .Sene~ue,( De.la 
' ~ . 
constance du sage ) , :Q~derot en rendra .hommage au "Patri- · 
J 
arche": · 
"tu as fait 'entendre la voix de ·la philosophie 
sur la scene' tu 1-' as rendue populaire .. Quel 
est celui des anciens et des modernes qu·' on 
puisse te comparer dans la poesie legere? Tu 
nous a fait connaitre Locke et Newton, Shake·-
.s:p·eare et . Congreve; "I · ... 
Did'erQt ap~rend 1' anglais en autodidacte, emu 
-. 
-par sea lectures de Prevost et incite par celles· 4e Vol-
' p · taire. Ala fin de I74I, ir accepte de traduire The Gre~ 
" I . 
cian history de Temple Stanyan, auteur et salaire atta-• 
I 
chants. Ce ~remier travai·l lui ipermet toutefois un- ·con-
tact· direct ~vee 1~· ·.pensee an'glaise. sa tisfai t, ·11 edi teur 
' I 
lui demande ensui te.: de traduire The Medicinal Diotiopary 
ue R~ Jam~s. Cet ou~rage indiqueta en partie au philo~o-
. I 
phe· la marche a suivre pour ljEncyclopedie (pour ce qui 
• - • tJ 
e.st surtout .des planches grave"es). Dans W} meme temps,, 
I • • I 
Diderot publiait ~Amsterdam en I745 . ~'Essai sur le meri- ' 
te .et la . vertu, par .Mylord Shaftesbury. Ele~e de.Locke, 
Shaftesbury eat l'auteur des 1 Characteristics ·of man, 
manners, opinions,, times. . • ou il expose. un opti~isme 
I sur lea re es de Claude et de Neron , ( bi bli.o-_'·· 
IO I ,U .G.E, Paris 1972 II, P• I 0 " . 
que la'querelle des anciens et des modernes' de-
meure au XVITieme un evenement fameux de l'hist.· l i tt • 
Las sante, la ques.tion -' n' obtenai t guere plus "droi t . de · .. 
reponse". Beaucoup prirent le ~ parti d'en rire.Diderot 
·- lui-meme,. dans Les· Bijoux indiecret~ ~amene l a querel-
·le a une af'f'aire. de genuf'lexion:"quel ques una n'avaient 













. . .. ::, · ~, .. 
' • 
certain du,monde qui ne laisse au IDI,l.l,que ia possibilite 
•' ' 
. d I etre ~e apparence·. Cet ~p~i~_sme _ ...~ rapproche de ca..:· 
lui de Pope, de Wolf et de Lei bni'tz. Pour Shaftesbury, .. le 
' ~ 
saris mor~l· est desinteres.se ~· t . al·truiste, percep;t;ibl'e im-
niediatemente" Cett"e moral~ progfssiste· rej.oint ·~ien la mo- 1 
ral~ -du sent~ment ., si bi-en illustree par Marivaux, et po-
se plus de qu~ions qu'e~le n 1en resoud: Si la reputation 
du~enseur anglais est etablie en France," et defendue par 
/ des 'disciples tels que .. Bqlinbroke et Hume (amis des lumie-
res), son influence se retrouve tou·~ a'U long des -oeuvres 
. ' " 
de :n'iderot; avec des reserves. D~s -la L'ettre sur .lee A-,: 
\ 
veugles ., nous sentons Diderot, "ho~e de bien" stimule· · . 
. ' ..... 
par_ :L:es . vues de Shaft.esbury, lorsque Saunderson exprime 
. ' ,"-•"::. ' \ . 
l'idee que l'evolution de la natu;e tend ·a. la perfection, ·. 
' : 
• ~ I 
eliminant ·lea ~tr~s imparfai ts. · Plu~ tard, .piderot s' in-
. terroge sur cette assertion de Shaftes·bury: 
"la sagess.e ~ternelle qui gouverne cet univers " 
a lie l''interet particulier de ' la creature au 
bien general de a·on systeme; "I , · ·· 
• . . t . . 
puis il prend ·parti ep prec~sant: 
"Le monde a beau vieillir il ne change pas. Il 
se peut que l'individu se perfectionne, mais · 
· la masse de l'espece ne deviant ni meilleure · 
ni pire. La somme · d~s passions malfaisantes 
reate la meme, et lea ennemis de toute chose 
bonne et utile sont sans nombre aujourd'h~i 
comme a'utref.ois .·11 2 .. · 
·I -~radui t par Diderot, A.-T. ,I, p. 121· 
2 -Avertissement, Encyclopedie, ~VIII. 
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Plus. tard.·encore, considerant · la vertu colnme ~ determi- .,.  
. . ,, . . I 
ni~me physique. et 'comma Wl fait social necessailre,- Did.e-
. i . 
rot abandonne et l'optimisme et· le theisme de shattesbury: 
e , • ~ ' • 
. ' 
' 
"J'etais bien jeune l 'orsqu'il me vint . en tete 
que la morale entiere consistait a prouver aux 
homme"s quI apreS tOUt t POUr etre·. heureUX On a;-
vait rien de mieux ~ faire · dans ce mo~de ~ue 
d'etre vertueux; tout de suite je me mis a me7 
: ·diter cette question, et je la medi te ! encore" .I 
. . 
"Voulez·-vous· que j e vous diae uri beau 1 parad·oxe? 
Q'est· que je suis convaincu qu'il ne peut y 
a voir de vrai bonheur P.our 1' espece hUma.ine que 
dana un etat social ' ou il n'y aurait ni roi, n£ 
magistrat., ni pretre, ni lois," ni tien, ni mien 
nf propriete mobiliere, ni propriete fonciere, · 
ni vices, ni vertus, et cet etat socia~ est dia~ 
blement ideal. "2 
I 
I I , 
Et 'de conclure par un digne honimage a l'article ·'Genie' , . 
• . . ) . I 
de ·l'Encyclopedie: 
, / 
"Shaftesbury a c~ee, construit, edifie; nou~ 
devons a ~JOCke de grandee veri"tes .fro.idemen t 
aperc;ues, rmethodiquement suivies, s~chement . 
arinoncees; eta Shaftesbury, des systemes ~bri£1- .. 
lants· souvent peu fondes, pleins opourtant de ' 
verites sublimes, et dans sea moments d'erreur, 
il ' plait encore et persuade par .les charmes de 
son elo'quenc.e". 3 '· . . . ! . 
' ' Diderot avait bien vu que la philosophie de 
. . 
Sha£tesbury tournait court en ~orale. Or dans le mond~ · 
. ' -
I, ,' ChriatiaimiSe OU. l I OptiOn .la plUS tradi tionneiie ~-t~i t 
t . . . "' • . 
' -
celle de la ~ loi na turelle '-'lea.· ¢vt!nements susci;;a;i~n t 
' 
I .-A.-T., VI, 445 (extrai.t du 'Temple .du Bonheur') \ 
2 -Idem, p. -4~5' ' ·. 
I . 






















des· reformea •. Ainsi_, avec la ~a.ild~ controverae poli ti.que 
(:e t rel.igieuse) que suJ?c:i. ta d¥1s 1 '~urope enti~re la . dou-
r 
ble ·revolution d' Angleterr·e (.~urtou t ~el+e de !688), avec 
" 
Grotius e.t lea ju::riates li be raux, Puf'fendorf et Burlamaqui, · 
• . • . tl . . 
la notion chretienne de la loi natU.relle est l'objet d~une 
deviation~ On p~~t -parler d' abord d •.une poli tique ·prote~..:_ .... -· \ . • • £ . 
tan te. L' avenemen t de Gui llaum~ d I ange IDi ~ ,aux pris es 
· BQssuet et Jurieu;~ le gouverilement s Stuarts vreoccupa 
Hobbes et Locke •. La loi naturel.le ap 
tification des droits · de l'homme d'ou D 
I ns etre ab-. 
' . ~, , 2 
sent, est provisoirement a I ecarta C ~eat 1 1 idee de con-
• 
trat dont les principes .vont etre el.abores et disc'!ltes 
. . . 
par les plus grahds penseurs de t'L' Age des Lumieres 1 • 
I 
C' est dans l'idee . m~me du contrat que s'expl.ici-
\ " ~ . 
te d' abord l.it 'doct~ine de. la souverairiete qu 'peuple. Hob-.· 
. 
bes le . premier y deco~vre une persp~c~ive historique per-
. . r ' 
pendiculai~e, incompatible avec la ''vision chreti
1
enne, et 
. . ' 
• t 
. dont lea bases ' the.oriques aolides· so,nt la force et la ruse · · 
. ·~ 
' sur . lesquelles doi ven"'t! reposer la mpnarchi e absolu~· , ·vo;ire 
~ . ( . 
J.e despotisme, seul. garan t de . l.a volorit·e ( choix) general a 
. . - ' 
' 
et de 1a ~oumission de l'etat naturel ~ l'et~t ao'cial. 
~ 
r· -Voir l I article de p~ ~ Verni~re ; . . D:i,derot Studies' VI' ' 
p. 353 a 362. cf. Lester G.''CToqker., Nature and Cul.-:-
ture, Ethical Thought in the FrenchEnligh~nment. ·, 
(Baltimore, .The . Johns Hopkins Press, l9 3) . . 
. 
2. -.' ~-.G.-Crocker voi t la la doctrine moderne de la loi , 
n~ture~le. 
·-- . 
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Maurice Halbwachs voit la.une tentative :paradoxale; ·te-
. ' • • ' . • .. ~ • "-" 0 
moignant. tou tefois d 'une ·. 11'pensee profondement creatrice· 
, . - . . . 
·et d 1Un sena aig\.1. . des ~eal~ i~s ·psychologj.qU_!!~ 11 ~ C 1 est 
·, ~ ' ' 
a~si avec raison qu'A~guste Oomte conaidera Hobbes com~ 
.•. J 
' ' . 
me un grand ·:inventeur, 'le premier,_peut-etre. qui a.perQut · 
, I f , . ' , I '• 
. . . 
en son relief brutal la reali te p9li tiqu~. Ho~bes eat ave.c 
-
.Machi a vel et Malthus un grand. realiste, · tres obscur·sans· 
•• < • 7 
.. . . 
dotite, et qui, avant Sade, decouv;ri t veri't_a.blement. J.es 
a o ' " " ' 
. . 
aspec~s confps de la vie soci~le. Au ~eme moment en France 
• .. " • <:l- ' 
Descartes et a~tre.s reveurs primi ti vista; "ore en t" mais 
' ' 
vsemblent se de~inte~esser des theories .~oli ti-quea·'·propres 
r . . . . 
,• 
.· 
au gouv~rnement. · 
p • 
Hobbes puslie .en I642· Elementa phildsophica· de 
c"ive· , puis ~ I649 · Human. natUre or the fundamental ele-
ments'of' policy. Mais ·a'est surtout son Leviathan re-
dige auasi en· a~gla±s · (traduit en latin en I~68) qu'il . 
. . '> , · : ~ , ' 
faut( ex~ner. L'quyrage ~ est condamne par le Parlement en 
'i 
I666, considere comma un ·livre ' aingulier qui traite ·de 
. . 
' . 
scholastique ; . de theologie comme de demonologie; en· re-
. i . ... -
vanche, lea deux premier~s parties '·of man 1 et ~'of com- : · .. 
mon-weal. th: ( d\1 bien pUbli_C) 5 I inspirerit eX-ClUSi ,;.em'en t de 
i~observation · rationnelle;Retenu pour un ·des premiers 
. - . ~ . ..,. --
manife~·tes du sens~lis~e (par ·1es Encyclopedietes ·nota:m-
I -Introduction, ·'notes, commentaire·, Rousseau: Du Contrat· :----
Social, (e.~· ci te.e) .p •. 'I7 t . • ! 
I ,, I 








.ment)_ l'quvrage_ dans s~ premier~ partie., 'de .l'honime• trai.te __ :.::.:, 
des sens et de !'imagination en tant que ·sensation affai-
. 1 I" ' ~ a 
blie '(d~caying);_la 'sensation qui e'aff'a:i.blit avec le tempe . 
0 ~ 
deviant memoire, ntlliant ainsi la m~moire a '!•imagination. 
Quant ala raison, c'est avant tout la faculte de 'specular 
et de calculer (reckoning); aus's:L la science n'est pas une 
co~~is,ance des faits,_ mais des consequences. Dans see 
• f r, 
Objections sur Descartes .(!64!), Hobbes soutient que l'ac~ 
te de concevoir .ou d'entendre . dont parle Descartes · (qu'il 
· estimait beaucoup)w n'.est autre qu'une liaiso~ convention-
. . · ~elle de mots, une chaine de · consequence~; comme · la note 
- - - -- ·-- --- - - ----'---------.....----~~--. - . 
.. 
Diderot, "i1 object"ai t a--son adversair~ que, que1 que fut 
le SUjet de la pensee, il ne Se presentai t ·jamaiS a 1 I en-
. . 
tendement que sou~ une forme corporelle·"~. ·Hobbes examine ~ 
. '
en~uite lea passions qu'i1 appe11e mouvements volontaires 
·-' ~ . 
et qu'il distingue des mouvements vitaux; ce sont 1es pas-
. ...,.- . --
'sions qui distinguent l'inte1ii ce (wi~t) · et entraine.nt 
un:desir. de pouvoir au soumis 1a connaissance, . 
_, \ -~ . . 
1·• honneur · et ~h~sse, au t~es formes de· pouvoi~ • L' a b-
.. . 
sence de desir, le mepris, sont synonJmes .de mort; lee 
~ 
passions fafbles rev~lent la beti~e, ia lourdeur d'espr}t 
(dulness); lea. passions sans distinction tiennent du var-. 
• I ' 
tl'-ge (giddiness); et lee passions vehementea et extraordi'-
I -A.-T., XV, g'g. Diderot se .re.fere a 'la fo~ule qu!Hobbes · 
opposai t au '.cogi to,ergo sum' de Deacar~es: 11 Je pe:qse, 
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fiaires. marquant un commencement de ~olie (madness). 
' . 
, . . 
Leo Strauss dans Unt livre consacre h la ~olitique de Rob-
. . 
bes1 met en val.eur 1' anti th~se .que" co~tient le· Le~i-atban 
tout ent~er, 'entre . la- ~ani te comma racine dEt~ appeti ts 
na turels, et hi. c:r:ain te d(3 · la mort comme principe. de mo-
• • ,. J • • • -. ~.. • 
\ . • . . t .. 
ralite (aelf~control). L'homme par nature cherche' a sur-
. . 
• 1 ,• ' 
passer sea ·semblablea dans une course· ou il lui impor.te · 
I I • 
d' etre le pr~mier; il recherche la crainte et 1' obeiasan-
·ce 'd' autru~; · ·puis il heurte. lea · limi ter:;J de. sa peraonnali- ·~·.~. 
te avec la resis.tance du .:rnonde re.el. La,., connaissance de 
( 
-
" . , 
soi ( insi~t) ·resul te d 'une perception sou.d.~i-ne de la 
mort Violente; il realise ensui te le mepris. _des'' autre's 
I _qui devieri~ la p,ire ·offense (animi molestia), ·. e~ somb~~ 
dans la· haine qui doit se manifest~r dans: la vengeance I I 
• v 
. .. ' . "' (recuperatio~ du -plaisir), · ~u detriment de .sa .. pro~,re ~i~e , · .. ... · 
. L'homme nature]; est ainsi mis .. en danger de -mort. Il- ne ... 
0 ' ~ 
peut. se. li barer, Jtn 'tuant· son e~emi, que momentap.emen~/ ' 
0 • • ~ • ' • - , /.. • • 
. _.car 11 es-t ensui t _e expose . ~u meme dange,r .. <;~),a pa~ ,des 
autres ;·;..:,.Il lui fa~·t do~c d·~s 'c~rades, · d~~ ~1b6a. · ~. , 
• . I • • • 
Il ~xiste sei~n· H<ibbes deux. sort~s· dk . pou~oirs: , 
·;·.t , ~ --:-- ··· 
~e . pouvoir ·n.a~rel (force, beaute.'~.--art, •• ), et le pouvoi~. _,. 
fnstrumental acquls par.ceux-ci o~· par f~rtlme {reputa-
.. 
" .. . , .. ~ . ' 
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honora~le; il en est pour la victoire et la propriete com- N 
' ' 
~e pou~s . titre~, lea charges, et lea emplois dana · lea 
Rtlpubliques; sOnt honorables de m3me ,1' es,Poir, le dou:S.Ij?l 
• ' , • - • '0 
. la confiance, la · reso+ution ••• et non pas la servi~de qui 
eat" une crainte ou· un·. besoin. I Auasi le bonheur est dans 
. ' 
le perpetue~ progre·s du deair d'un .obje't a un autre; cf''ou 
t' . . ' . .. . ..-,~) 
un perpetual desir de pouvoir apres pouvoir, qui ne ·cesse· 
qu' avec la. m·ort. 
· , ., Telle est ~ndition na:-m:relle . de l'espllce hu- · 
' maine.--Les hommes sqnt egaux par nature, sous . diverses· 
, 
formes et consequences qu~ imp~iquent l'echange et le be-
" I 
s6in,. car, a la force physique, le pl'us faible petit o:ppo-
•. ser la ruse, ~u bien tuer le ~~JW fort, ·pa_r alliance avec 
d' autres qui s:oJ?.t . dans le 'meme danger q'!le lui • De cette 
J 
egali te nait la def·iance, et de la defiance la gyerre: ~n 
.enVB:hi t pour se met'tre a 1' abri des .invasions 
• 
' • Aussi, 
' 
" .  18~ hom.me·S On t-ilS peine a ""'i vre en SQCi~~te lOrSqU I il n I Y 
1 · · a pas de pouvoir. capabl~ de lea surveiller tous et de lea· 
, ., •• " • • • ' • .... • • ~ •• : ; • • : I I 
·ga~antir ~n~ividuelle~e~t; c•est la ~·~onneu~ pre~er ~i · 
tout ci t"oyen. C~ci, car il y a trois causes·. pri:-!lcipalesl 
" , • . i 
-ae-:-·qu'ere3.le: la ·competition,. la · de(iance, et la gloir~; , ) 
: • . r9- . ' La. . . . . .. 
Une difference d'opiniun,vpretention au meme· objet, sont 
.. 
' . . ' 
· ..... . 
:~.I. -Hobbes se preten.d firoudhement oppos~f a toute· revol. te •. 
;!. ~ 
,··""'"::· 
... .. ,, . . 
' ' . 
' .~ '. ··. · 
. ·. 
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.. , . ,. 
. "' . 
' autant de· motifs . pour lea·q~·els deux hommes deviennent na-
1 . . 
.":turellemen t .enn~mis. Hobl:ies se fonde sur ·~ raisonnement 
' I _. ' 
tire de l'experience: 
·' 
"Celui ·qui part en .voyage s'a:t"me, et cherche h. 
~tre bien accompagne •. Quand on se couche pour . 
dormir, on ferme sea portes; dans sa maison, on 
veille a ce que lea armoires soient bien fermees 
aussi. Bien qu'il y ait des lois, des magistrate 
et 4es sargents armes. Quel~e opinion doit-il · 
_ av(~ir de sea conci toyens, · celui qui part a che~ ·· 
' val tout arm~? n~ · ses voisins, celui,qui ferme 
. see portes? De ses enfan~s, ~ de ·ses domeatiques, 
' celui qui ferme ses armoires? Il .n'accuse pas la~ 
natUre humaine. Car les -desire et autres passions 
en elles-memes, ne s.ont pas des peches~ ·. Pas plU!=J . 
que lea ac:t;ions qui en precedent, .jusqtt-•.a. ce 
. qu' il · ai t une loi ~ qui lee interdise."I ·. 
• l .. • 
On ne peu t viol er la loi tan t qu • el.le n • exis te 
pas. i'Il n' y a qu • un moyen · de former ~e puissance c'oiDDiUn.e 
qui fasse la ~.e .curi.~e.; c' est de ·resi/ner sa volonte ~ \m ... 
eeul ou ~ un ce~•tain · nombre"~ Avant mime d'etre.pliea· l 
... , o; . 
un regime (qui 'se' f'ornie . par a~quisi tion ou p~r insti:'tu- . 
. ' 
.ti'on), c'est-a-dire sous l'empi.re d~e loi·s politiques ou 
• • • • .. 0 • • 
civiles' noua· · so~ee SOumis a certain~a· lois . na-bJ.relJ.es .C·r 
qui derivent d'une convention -pour la conservation. de -l'-
• • I) • • ... J 0. . . " . .": . . 
. . eepece; '1' etat de na:ture ·etant W1 etat malheurewc, ·de · ........ 
- . .... . . . 
·c~ain.te ·perpetuelle, il faut done tenter ~e a.''Em .degager 
r 
et ··d'etabL:ir .. la paix an ·flxant· des lim:ites au droit de 
nature." Quelles son.t ces lois naturell~s?: .. •• J • 
.'· 
... ..... . 
- I • • o • •' • ' o ' ; • , .--;---· .. 
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. .. . ·· / 
·. t~nir. ( ce des.ir. justifiant la gilerre au besoin) ... . _..~. ...... 
' . ,; . ' ' . ~ 
_:_Il doi t se content~r d 1 B;U tant de l"i'berte: -_rts~a-vis. des 
~" .. · .. ·. 
· au tres, qu 1 il en accorde~ai·t aux-autre~·-. v~~:...~~vis de lui- . 
,, .... -~ .. · .. . ~\ . 
... ... , 
m3me. '· -.. 
(' ... · ..
. . 
~Il _doi t respecter see engagements: pactis standum. Meme 
~ · . ' ~ . . . . 
' e I \, 
les engagements contraotes aous la.peur ·sont obligatoires; 
• • • r ' • '<l .' ' •..: # "" 
.. . J . ' \1 .. ' 
·.on· est oblige aux.' pacte.s f~i ts avec violence,~ :ai -quelque . 
loi civile ne 's 1 y ·oppos~ eif n~ rend illicite· 'ce ·qui avai t 
. . ' 
' 'ete · p~omis · (De· cive, T, X7f). Cepend~t;_' l_' ,etat ~'de guerra : ' 
• • ..... •••• ' f 
rompt ~~u t pa~te ;. I d~ ·m~me; nou:-a ne ' soni.znea ·pas t~~UB . de , . . 
t' • • ... • • • • .. 
.... . ·.. ' . . - . ' . , . 
choisir de deux mots. le p:i.re, la mort plutot que .la .lutte~ .· 
· ~L~·-. qu~tri·~xit~ ·"loi .:as.t :18. loi d~-. grati iu~e: rep.ondre .a 1a·· · 
. ' . . . . . . ,. . . - .. a 
. · gant~l"IeE:Jse pa-r la ·' g~ntill.'esse.. . · ~--, 
~ • • • • • •• : - " • ' ' .. • Q, • • •• - •• l' • 'I) ... ' " 
. ~t~ cinquiemar lbL di t .e de _.c~mplai~ance: :- cpaque-}iomme qoi t . 
• 
1 
' • 1 ' ' ' • ~ ~· -: 0 ' • I • • ~·. : ., ' · • 
. , · .. , ,S ' 1effor~er d~ " 8 1 aC~O-~~d~r RUX, ~U tre~; 11 un• homme lrt 1 esp~i ~ 
-:·-:,· -·,,. rude, qui.. demeure oplniA.tre ~t incorrigi~le, 'a.evient~ ~ 
. .. ·~ - ~harge a tout· .. 1~ ·~mo~de~,I; il . f~ut don~ ~~~-J,.~e · ies · - ~ria·o.-· 
' ' .. . 
' . ~.. ' .. ·. . ' 
-ciabl,es. Pour~ant, .la l _oj. ~s~iv~te 'soUl'ign..! qu'il faut · 
\ ' , ' til . • • c;; e 
. ~ .. · ~~ · .. ,• 
pardonner · et se montrer clement avec a.~r~penti, e~. pre-· . 
' . · o , I· ... . · __..-
., . : -
'"• . (" . . ~ . .. ' . #-- .- ~-· - . 
nant :ctou.:t·efois des-. assurances pour 1' avetrlr. Puis viennent ' 
., . ,;· . I - ' ' • • II " : ,. ' -)·' . - . 
,,. \J •• t'- , "· ·'r, . , , ~ l· , . ., . - -
;·-< · lea 'autres ·toisc: . cel1e de vengeance ( ou J.l ·-est ·con_ileille . 
. . ~ . ·., . .. ' . . . . . .. . . . 
'J~· p~nse_r plutat au bien ".~ ven1,._;::·qu.~ ~~ ~al.,pasfe), cell~ ··.· .. ~ 
. .. • .. !J . • .. • . " 
. . .. con-:tre lea outrages · ( cel}sure <\U . ~angage_ et" de 1' e:xp;ression) 
•• 'Cr' " . .... 
, , • • ' t ..... 
. , .. 
0 
· . I -·.;_·. M. ·aalbwachs; (op. ck t _._, ·p.28) 
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corttre l'orgueil, pol,lr ·la modestie ·(postulant·clue ·lea· hom-. 
. . ( ' " . ~ 
• • • p ' 
mes doivent se cr'oir~ ·_egaux), la prudence etc .••• Ces· lois 
' ' ) ~f • ' ' l I 
. ::.·. sont ~ eternelies et .jalonnent 'une morale na~relle . . qui r~-
.. ',. I > > 
.. •, I • : ; . ) . 
..; .. : "'' 
.... : 
, 
~ " .. -. 
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. •. 
' ., ·-~-
sul te de la raison, et s' oppose au dro.i t ntiiturel~ Nous a-· 
• .... 0 '• 
'-' 
, I , . -
vons tous Wte fausse opinion de nos co~aissances,· ~is 
' · 
~ . 
nous nout;J savona aussi ·m.enaces par 1 'i'lllprevu; la ·crainte-· · · 
------. . 
. de. la. .-mort est done ratioimelle et autorise la ·concorde et 
.. ·, _ia vie en ·coln.mun .. (.la :tnort f~sse-t-elle imposee :~ur · :un au...:,~ 
- I . o · . . 
• . • c • . • 1 .. 0 • jet,-ce qui- valide la menace et justifie la san~tion) • 
• • , • / .. • ' • • • • ~ . • • • • • " . ~ u 
_,. .... _ .., _ Telle est la base .du. systeme po~i tique .de Hobbes. 
' ... 
i,a ~oi ~~turelle qui cfrconscri t le droi·t natUr'el, pro~~~e · . 
. n - \.,__ ' , \ .. • 
·-· d.e.:-la raison, ~elle_-meme soumise a la crainte ·.d~ . la, mo~t;' 
• .o .~ '· 
. mai,s elle ne. nous extrait pas pour autant de l'· eta.tt~de na-. 
' ' • .. .t . ,. 
. . ., . - " I . . . 
. ·ture •. Pour quI e,lle . s' impose a. tous, il' fau t encore une ' . 
. ' . . 
puiss~n.ce irres:l,:stible qu:i --en assure 1'•~xecuti~n: c'est -le 
• c ~ 0 • •• • • • • • • • • • :-
pouvoir oi v;ll ( ou p~li t:ique) • Il Erst . ne~essaire. ·pour _cala 
que chacun t'ransf~re. sa 'PUi~·aance a im homin~ ou· a uri.e as-
• • ' (t • 
I semblee,- et ,."que ,.las volontes de . tou.s SQ ramerient• Q cette•· 
f . • ' 
0 - ~- Q - · ... .... --: • 
· volonte . une. ·c' est le sens de la diatinctfon entre souve-
1) • • "' • ..: • ' • • ~ • " , u 0> • , L , : ... 
rain et sujets. Il y a deux sortes d'E.t.a!ts, l'un natural · 
~ ~ ' ' • • ... • • • • • • • - • - • 1:1 • • ; • -
(·ou acquis), l'autre, pluf3 parfait,- ar.tificielo (ou insti-
• • .. • " " • • •• • • • • ~ • • ~~ 0 
· ~ • (t, I I .....__ l ~ 
tue). Mais -tra.nsmettre son droit a ·une persoimi, · c·• est 
• • : ~ .. $1 ;, ' • • • ... • 
. . '\ ' . . . 
avant 'tout ne' pas lui resister; 'ainsi.le pouv~ir . ~ivil· 
•, 
. . . . 
.,. • A~ ••• IJ a ) . c;,, 
est pra·tiqu·ament absolu. --CS;r il n~ s'agit des lor.a · plus · 
.. l _;-5_,.' :•. ' . 
.. 
r , • • ' .. 
... ·~o 
' ; . ·. 
. ~- ' . "-:--.· 
. . . .. ·. 
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~a ~ • 
. 
.... 
o ' · .. 
• .. 
t • ~ . - • I · .. .. 
' ,, . -~~- COntra t reciprOq_~e .· 9-e noz::~es;j_stan·~a· ("q_~i n I a lieil ·~ 
·. · q~··-~~n~r~ . ·],~ _membre.s d~ l~ mul t~ tude)"~. ·mais d 'un.e aliena ... 
· i1 t~~~. · ~vant .l' ins.~i tu~ion. de l'Etat:, 'ia multi.tude seu:I:-e 
•' ' . . \. " ' 
· · :· ~?ci.s·~e;.: puie,- ~lle . eE!,t ·a:ussi ta·t dissou.te ~u .inom~nt de 1~ . 
. . , . ,,, . . ~ 
. '" 
.. · · ·:t:esi@~~ion: 1:1 n' y · ~ alo'rs plus qu 1 une. enti t~ . ~ppelee .· 
,.. C. ' C, • - • - • ~ • { 
'vi_lie, sc;>ciete; rep~bli-que; p'our ·. servi~ 1 1 i:t:J-ter~t . general~ 
. . . ' 
: ' ' ' ' ' ~ I ' • ' 
Le souver~in possede tous les 
t • A ·, · ·. . 
, ~ • ' -:' ,\ ' ' r gisla_t:!-.f, ~~e. jupdi.qu~, .et 
. ' ':. .. 0 ~ ~ ~ :' • 
d'e mort. S I il .' 1 1 eXerce s·ur un innOCent, il COIDmet ·une. ~n~-
. . , . . ,. . - . . . 
·'~ud. te, 'ma.is . non, une injus~ic~- '(Pkrtie·. II. du Levi a than: of 
• ,., > • "' 
# • • 
pouvoirs., ~ 1 exec~tif, . le le-
dlsp.ose du droit de vie et 
' . 
COIIlii\.On-We?-1 th). Si 1~ souverain .a taus J-es . droi ts', le suj~t~ 
. .., 
'. \ ' . ' 
, n '.en ·possed"e auc;n,m sinon celui d,e ·mouri-r plutet que d' o"bEHr, 
~ -
. . 
ce cJ.u,i marque. la limi.te du-~ pouvoir. De meme, le s:i.;J .. ence , des 
• • ; • ? 0 . • ! ' . . I . . . 
:. lois ·doit agir en ··:faveur des sujeiis. I!'s ne sont obliges .' 
., ~ '' . • . . - ....... J. . ' ... ' 
0 
envers . le. souye.rain que tant quI :i.I· a le po~voir .de lea pr~-}) 
~ teger.· 
·~ -. . .. . 
. . 
II· ne· •peut ·exister. que .· trois. formes de · gouverne-
• <t , • "" 
Q • • .J .. ,...~ . 
·ment: ; :Le monarchique;· 1 1aristocratique,' et ole democratique, 
~D, "' • Sl _ ' () 
· · ~ ) . . "' . . ~ sel_o~ ~~e~. ~-9 · .p~uyoir a.ppar,ti~nt a._' seul, ··a. urie parti~, 
~·· ou 11.u .tot•.t. Le meille:ur cependant, i~on avis, reste le·:lllO-
•. 0 
\) : nar~hique car·~ ,_;•un. r,Pi" "n.e :~eut ~-tre riche si sts sujets 
son:t; " .pa~v~e_s ' · noi, en secu;~ te 9' ils son t fai bles)._ et lache~--· . 
~ • • 0 '• ' (I _,../' .. • • D 
Mais. dana une 4emocrati~, chaque citoyen en. particulier 
·· - -. 
petit ;,trouver ·son. propre interet dans une a-ction coii'traire 
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au bien public"(Leyiathan, partie II, XIX)1 • Enfin, il''. · · 
~ n'y a. pas de rnauvais gouvernement par ·essence, il .n'y en 
a que par accident: ou .+,e peuple tout entier est convenu 
. __.. 
de se soumettre ala majorite, ou il ·n'en est lJ~s convenu, · . . ,. 
. • / )? ' \ • . 
· et on rentre alors dans 1 1 ~tat de ·guerra. \ · · , . 
"Tel est, conclut .I)iderot, : .le sy:stem~ ·poli ~ique . 
"de Hobbes. Il a · di v~se son ouvrage en deux parties. Dans 
l'une·, il traiteode la societe - ~ivi·le, . ·et i-~~~abll·t 
lea principe.s que nous venons dJ exposer. Dans -l' autre, il 
' ~ .. . . .. . 
examine la societe chretienne,, et. il applique a la ·puis-
• • -1 • 
/ 
SarlCe ete:J;"nelle les memes ldees C!U',il S 1etait· formees d·~ / ·._ . 
• . f - ' . .., I.~. ~ ..... 
. la 'puissance t.empo~elle112 • Diderot qui .a redige le lo~l 
article 'Ho~P~.~m~·, ·j~ou;. ~ 'Enc;clopedie. pre:fien~e ne pas ~- "" 
border cette secdnde partie de peur de cautionner ce qui 
' 
est une dangereuse ~iatri be contre 1 1 E'glise, ce "t'oyaume 
· I des tenebres";(_Ie priyilege de l'EncyclotJe~ie avait de'ja 
ete revo<r~~ le a mars r759)' • 
:•: Quelle·est l'opinion de'· Diderot vis-a~vis de 
Hobbes ? Le Langr9is est tout d'abord attire par le mate-
;· · I -Idem, p. 3 . .3. 
. 2 -:-a.rt. 7Jto?bisme', Ency'cJ:opedie; A~-T. XV, I2I ... 
3 -Il est a noter que Diderot s' est,"· pour cela, ·· longueme'ot 
inspi~e de l'Histoire critique de la Philosop~e de ·J~­
cob Brucker' (dans> la version ~latine. de cet ouvrageJ. 
Il reconnait sa ·dette dans l'art. 'Philosophie' de l'E~~ 
oyplop.6die: "CeU:x q_ui veuler:t~ · etudie~ la matiere a fond, 
-~ trouveront abondammant de quoi se--aatisfaire dans · l'ex-
· ~ellent ouvrage que M • . Brucker ~ publie d'abord en a l le-
·mand et ens1,1.i te en latin sous ce titre: Jac·obi Bruckeri· 
. . 
bi-etoria cri t i ca philosophia e·, a · mundi incunabulis a d 
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,• I• 
ria.lisme de l' Anglais ( Diderc-t avai :t deja manif'est·e son . 
' 
estime pour c~t · "athee" dans une ,pote de -quelques lignes· 
. ' . . 
·de .sa-traduction de Shaftesbury ~n I,745 )~ Il est gagne au. 
. . I • , 
serisualieme de Hobbes resume dans la celebre formule: 
l 
. 
"Nihil est ' in intellectu quod non fuerit prius 
in sensu"· (Point de notions ~ dans 1·-a.me qui n'aient 
preexiste dans la s~nsation)2 
. . 
"Imagination, memoire reprend Diderot, meme qualite sous 
deux noms differen ts •.• ~L-' experience est la niemoire de 
. . . ' \ . ' . 
beaucoup de c~ose~"~ "Ote~ la crainte. des' spectres - ~t vous 
. . . .,. 
bannir~ez de ~a societe la superstition, ~a fraU:de, la plu-. ' ".~ 
part d.e ces fourberies dont OJ':!. se se~t p,our letirrer. les 
esprits des hommes dans les Et~ts mal gouvern~e·•4 • Ce,_scn-
·- sualisme s'attaque a l'idee -de Dieu: 
... 
"Tout ce ql,le· nous concevons est fini. Le ·mot 
infin-i est ·done vide d' ide~. Si nous · pronongons 
.. le .. nom ~e Dieu, nous ne le comprenons 'J)as dayan-
tage", et Diderot d' ajouter avec Hobbes: "Aussi 
cela n'~st il pas necessaire; il suffi~ de 1~ r~­
connaitre et· de l'adorer".5 
Il s 1 agi t d I ailleurs plus de 9 · ·a ttaquer a c§>eux qui eri ce 
doma ine in'lposen t leurs idee's sur les au tres. ·ne~ . lors' 
. .,. 
" au defaut de miracles, il f aut que. la religion 
aoi t aban'donnee aux jugements des particulier·s 
ou qu'e11e. se soutienne par des lois civiles •. 
. ' 
I -c,i t~ ·par .c.h. Dedeyan,((op·. cit. ,"p. I84) 
2 -A. -T. , XV, I I 0 . . · 
3 -Idem, . p. IIO 
'4 -Idem, p. IIO 
















Ainsi la~religion est une affaire de legi~lation 
et nmn de . philosophie •. C'est une convention pu-
blique qu'il faut - remplir ·at non .disput1r"I .. 
On recohnait la une 'des~theorie~ qui sera repri-
s~''par .Rousseau dans son Contrat Social • En. ce qui CO:Q-
c.~rne 1a morale elaboree par Hobbes,' .Diderot .va 3 I e..ttacher 
. ... . ~ 
I 
a deux defini rions·: " ' , ' . ' 
'- . . 
· ·u:La morale est . la science · des 'lois ·xu.~.turelles_, 
o~ des choses qui sent bonnes ou mauvaises dans 
la· societe des homruest• 2; ··· 
et ~a defini~ion du mec~ant te~l~ qu 1 elle est formulee 
dans la p~eface.,du·~ De cive ~ - Didero.t declare en effet 




.Hobbes ayarit rema+que que l'homme etait d 1 autant 
plus mech~t qu 1 il avait plus de force et de pas-
~ion, .et qu' il avai t rnoins de raison, a defini le 
me Chant' I 'I)Ue_r r0 bUS tus f ' un enf aJ1. t r0 bUS te ; defi-
ni tion •courte, laconique et sublime11 4 · · . 
"' .. . , 
. 
'on peut retrouver aisement l'influence dl'. mate-
rialisme sensualiate de Hobbes a travers .1 1 oeuvre·• philo so~ 
0 ~ ' .. 
·~ - . 
phique de Dider~t. Celle-ci ~st ·.du'moins visible ·dans 1 1 
Ehtretien entre d' Alembert--- e-t Didero]., le. Reye de d ' ·Alem~, ·· , 
~ et la Suite de l'entretien5• 
I -Idem, P•· I09 
2 -Idem, p. II8 
3 .-L~J. Thiel~mann, , iThornae'Hobbes · dans l'~ncyclopediel 
Revue d' Hietoire Li tteraire de la France, Juil7Sept •. 
I95I, p. ~40 . 
4 -cite par Ch. Dedeyan1 , ( op. cit., p. 204') 
0 • 
5 -of. Paul Verniere,•oeuvres · phllosophiques'de 
(Garnier, I956, p. 259) · , . -
Diderot, 
-· 









No_ tons- e~core que ce n' est · que tard~veme~t que 
Diderot se pr.ete. a la lec.ture du ·· Tra:i, te de la Natur'e hu-
..maine qui provoque son estime profonde pour l 1 1;1.u teur1 • . 
j) 
Il recoJ1?lllande le Trai te· ·a Catherine II a pr~p,os · de la 
-morale universeile~ -.. Je ne ·connais guere sur la connaissan-
. ce ·de 1' h~mme qu ··elle -~uppose que le petit "t!r.ai.te _de Hobbes 
intitule: .bela Nature humaine~que j'ai .deja .. recommande 112., • 
Et dans une lettre non datee a · sophie Volland il s'exprime . 
en ces term~? .: 
f" ---
.-
- ''Le celebre Hobbes a ·fait un trai te sublime de l a 
nature' humaine] ~ un traite dont · je recommanderai 
- ~ mon enfant,, a mon amie, _la lecture una fois 
toua lea ans; qui ne laiss'e a mea yeux aucun me-
' rite ni a Locke, ni .a Helvetius.; qui montre bien-· 
une autre logique, une autre profondeur, une au- . 
tre etendue . de ~ete. ; ( ••• ) _qui a plus de veri ta-
·ble seve en une ligne que tous ces. auteurs la en 
cent pages; qtii entasse veri tea sur veri tea. ( .•. ) 
qui est uri catechisme ou il n'y a pas un mot h 
perdr~; qui aurait certainement etonne tous les 
bons esprits de bette· nation") ' . . . 
· En ce qui · .concerne la pense e poli tique· de Hobbes, 
. , ,.. ~ .y-... 
Diderot1 s'il semble ne p~~ trop. s•'Y refer.er, trcib:"va l~ 
_. 
matiere a sa formation politique. Comme le remarque Jac~ues 
Proust: "~ eul, de toue cEmJc qui se propoeai ~n t ~ . Didero t, 
le systeme de 'Hobbes avai t a la fois cette grandeur eij cet-· 
te simplici te qui - caracterisent. les intui tiona geniales · • 
. 
' I-Ce n'est qu'en I772 . que Diderot lit leoTraite, juge ·la 
traduction ""lourde" et ~·diffuse", et ne peu t se consoler 
. de :•n•' avoir pas, connu plus t8t ce trai te· sublime" (Naigeon) 
A.-:-T. ', XV, !24, no.te 1 (l'e trai te fut trad. par d ' Holbach) 
2 ~A.~~.;-irr, 4~I . . · 
3 ..; Lettres a Sophie Volland ,(ed. A. B~be~O'.h, G:allimard, 
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50. 
( •' 
' Aussi· n.~ es1i ce ·pas un has~rd, sans doute, si ' le sys~eme de -
Hobbes est le seul don t oA p~isse dire qu' il 1 ,·? ple~n·e·­
ment compris et assimile'II. -Ceci n'implique cepe~dant' . pas 
(nous le yerrons plus loin) une a~hes~on _ profonde de .Dide-
' ro~ aux 'principes politiques de Hob~s. Au pessimisme obs~ 
l ' 
cur -du philosophe de Malmesbury qu'il rejette, Diderot, sub- . . 
sti tue sa foi en la ·, so.ciabi:J:i te- naturelle' (principe l;>our-
geois, danS la jUSt9 aCCeptatiOn dU ~~riD~ e.t de 1 I e,pOqUe) • 
:Lorsqu'il r.edige l.'article 'Hobbisme' pour l'Encyclopedie, 
. ... - . 
le· Langroi;', a pres , a voir releve les erreurs _de 1 ' . arig;L~i s 
. . -
(en particulier ses ".sy~temB:tiques"), trace "une comparai-
s,on entre celui-c~ et J .J. Rousseau avec lequel il e~t -de-. 
ja ' brouille; dans cette comparaison~ bu' il. oppos,e 1 1 un a."> ~ 
l'autre, Diderot discretement, sans p~endre parti, se tien~ 
dans une· plus juste mesure -:· 
. ' 
"La phi..J.osophi_e de, M. Rousseau, de -Geneve, est 
presque llinV.erse de celle · de Hnbbes. L'un croit 
··l'homme de· nature bon, et l'autre le croit me-
chant. Selon ·re philosophe ·de Geneve, l'etat de 
nature est un etat de paix; selon' le philosophe 
de Malmesbury, c'est uh etat de . guerra. Ce sont 
les lois et .ra forma~ion de .la .societe qmi ont 
rendu l'homme meilleur si l'on en · croit Hobb'es; 
et qui l'ont deprave, si l'on en croit M. Rous-
seau. L'un etaitLne au milieu des tumultes et des 
factions; l'autre vi'vait ·dans le mond'e et parmi · 
lee savants. Autre temps, autres . circonstances, 
autre philosophe. M. Rousseau ~st eloquent et pa-
.thetique.· Hobbes sec, austere ~t vigoureux. Celui-
. . 
r' ~Didero·t et L'Encyclopedie,(A.Colin~ I967), p. 342 
.· 
. . 
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~ ~ ·. t: ', .:' 
ci 'v9yai't: l ·e trone ~branle;· lea .. ci t 'oyens ·armee 
lea Uns .contre lea autres,. et . sa patrie inondee 
. ~e. sang par les fur~urs . du fanatisme· :Presbyterian 
'et·il avait pris en aversion le dieu, le minietre 
et le~ a~tels. Celui-la voyait les hommee ·verses 
.dans toutes lea -connaissances e~ · dechire.r, · se . 
hair, se livrer a leurs passions, ambitionner la 
consideration, la richess.e, ·lee · dign~ tee, . et se· 
conduire d'une maniere peu conforme ~ux . lurnderes 
qu'ils avaient acquisee,· et il meprisa la science 
, et les savants" e~t ·Diderot d''ajouter: "Ils furent · · 
.o'utres tous lea· deux.· Entre le systeme de l'un et 
de l'autte,'il y .en a un autre qui peut ~tre le1 
vrai; c'est que, quoique l'etat de l'espe~e hu-
. maine soi t dans une vicissitude perpe.tuelle, sa 
bonte ~t sa mechan.cete sont lee memes, son bon-
'heur et spn malheur circonscrita par ~~a limi~es . 
. qu'elle ne peut franchir~ Tous "les avantages ar-:- ·· 
tif~cie~s se compensent par·fe~ maux; toue les 
maux ~a tur~ls par les pi ens•' .• . 
. 
Par reaction, Diderot· opte done pou~ un·e~ntiment · 
d!:3 confianpe ·he,ureuae dans la re.al:lte ou ~'l'homme devient . 
bon .i mesure lq~' il s 'instrui t"2. 
/ . ' i 
·Hobbes ·etait ' la -bete noire' de la philosophie et 
. .'des aritiphi,losophes; Bayle ne !)'lui p~rdonnai t pas· ses . '-!fan-
v - { ' - . 
-r:. 
tomes", 'e .t devant la. .critique ~e l. _'eveque d'Auxerre, l'ab-
be de Prades ·eut a -se defendre de l'inf~uence de sa these 
< 
. . - . { 





litique, a s'interroger · sur ' l~etat 'de nature et' l'orig~ne ' 
' . . 
. ' 
c~lier. avec Rou~_sea~); de. meine Mo~tesquteu' fut ~oc.il~e par 
les Nouvelles Ecclesiastiques ( J. ',organe Janse~iste) .'Po~ . 
le 'Hobbisme' de ' L'Esprit des lois 
I .· -A :.:-T., XV; I23 'v 
2· -Idem, p. I2) · . 
. " 
la faple d~s Troglo-
·' . 
.. .. 
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.. . 
---- --- ---
' \ 'dytes montre bien pourtant que ai l'homme est. mech~t pa/ 
' '4 , • • ) 
... 
i:· 
I'· I . 
'L 
.. 
nature, il ne survi t pas. Montesquieu pas~ plus· ne Cpartage 
f • . I .. .;' - . ~ , . 
la theo~ie de Hobbes quanta la guerre , de taus contre ~tous, 
du moine a l • eta t .de nature' : 
"J 'ai di t <fue 1a crainte portera:i t 4es hommes .ll 
se £uir; mais les marques d'une crainte recipro~ - · 
que lea . engagerai t bien tot . a: s. approcher ·( .•• ) • . . 
Sitot que aes hommes sont en societe, ils perdent 
- ..,. le sentiment. de leur' fa'iblesse; 1·1 egali te., qui 
.e~p.it entre etix, ~esse, . . et l_'e~at d'e ' guerre com-
. . 1 . mence"I ,_" . . 
) ··" 11 
P_ar a:L"lleurs, . Mo~t~squieu n 1 est-il _pas 1~ partisan de la 
. . ~~!' j~ ' . 
separation 'des p,<;)ti.voirs' 'et des corps . in termediaires ? 
. ' 9 "-.,... .:.... . . . 
Voltaire~ quant a lui, prefere ·passer Hobbes sous silence • 
Rousseau, . 5 I il est fondamentalement en desaccord-
. . 
. ' 
, . ' . ( . I 
avec Hobbes, concede toutefois un certain me.ri te au ~ilo~ 
.. 1- - . . .. . 
• I'T\ ' • • 
· sophe de MaYesbury, · a propos de sea vues ~ur la'coexisten-
ce dans l 1Etat, .du spiri'?lel·et du temporal: 
I 
·"de tous lea aute~rs chretiens, .le philosophe 
Hobbes. est le seul qui ait bien vu ~e mal et le · 
remede ·_.pour le spirituel. ~t le te~porel- ,' qui 
ait ose proposer de reunir .. les deux tetes .de . 
1 I aigle., ·~t de tOUt ramener a l I unite poli t iqUe' ., 
sans laquelle jamais Etat ni gauvernement ne se-
. ra. bien Qonsti tue. Ma.is il .a du voir que 1' esprit 
dominateur du christiap.is.me tHai t incompa.ti ble 
avec son systeme et que l'interet . du pretre serait 
touJours plus. fort que celui de ~ 1 Etat. Ce n'est 
pas tan~ ce qu'il y a d 1 horrible et de faux dans 
s.a poli tique que ce qu ~ il ·y a de juste e t de vrai 
qui 1' a rendue .od~euse". 2 
I -Esprit dee lois, liv. -I, ch. ii (ed. G. True,( t. I , p.8) . 
cite par J. Proust (op. cit., p. 348)·. Voir aussi l'En-
. cyclopedia; art. 'Besoin' . · . tJ -. · 
i , • 
. *' . . 2 /Du Contrat Social ( ed. cit., . liv • . IV~ · ch. VIII) · p. 41-9 . . 
II :/. -.. · .. · .· . ' • . . . • • • • • • •• • • • •• • • • · : • •• • •• • • • • • •• 0 • 
\ 
- . •-' 
,. 
.. : . . . . .. . . 





. . . 
Il -~st ' aif:ficile: d 1adherer a l'1 absolutisme ·de 
Hobbtrs! c • est . pourtant ;lui qui a laicise la pol:_i. tique .. en 
f~isant reposer le pouvoir souverain sur un pacte, una vo-
·' 





dont Bossuet s t etai t fait 1 I apologiste poii tique ; 
·" . la encore Diderot lui est redevable. De p:j..us., 1 1 empirism~ 
. , 
- I 
de Ho.bb·es qui ne congoi t le pouvoir ~i vi·l q.ue sous una· for-
a me rindi viduelle 'va se ~eurter aux objections des Lumieres: · 
Spi_noza invoque une volonte collective; Diderot ajou~e de 
, , 
la 0morale et une. eociabili te naturelle 
. . qui ·.exp~ime une· 
conception organiciste de la soci-ete 2 , e't Rousseau atteint 
lUi le principe d I une' VOlOnte generale VEh:•.{ :t~ble • 
Apres Hobbes, Loc~e est le gra.fd ·prom;teur. de la · 
philosophie ~ensationnalis"te (primaute des · s .ens et · d'e 1,' ex-;. 
perienc~) 3. Se reclamant lui-meme plus 
. Bacon, ~o eke prefere "1 1 a:1-ma ble allure 
. , •' . 




subst~tiell~" a~ p:ocede_s ~e~~res d·' une ~onversation s; 
vante. Les p'enseurs .franqais du XVIIIeme siecle 1 1 imi teront. 
' . L·oc~e ·eat encore 1~ grand inspirateur . de la Philos.ophie 
. . , 
franc:;aise d~ns s,on oeuvre doctrinale. L 1Essay<_ concerning~ 
I -Les Encyclopedia tea dans leur ensemble ne le menage!). t pas;-.. 
a 1' article ·, Ame', 1' abbe Yvon choisi t . d'e ne pas .e • attar-
dar sur 111' absurde ~ysteme" et le · umiserabJ,~ subterfuge" 
. > • I .. . . 
I) ' ' . .. 
2 -cf. A.:-T~, I, 445(Apologie ·de 1 1abbe de .. Pra.des); Did'erot 
IQ.entionne II l' eta t, de troupeau" qUI il Si tue entre 1 1 eta t 
. de nature e=t l 1etat. p9lice, avant les premH~res societes·. 
,~ I • ' • I 
de Hobbes. 
-3 -"Tout se r~dui t a ¥~venir dee sens· a _la x'efl_exio.n, et de 
· · la re.f-lexion aux ·sene: rentrer en soi et/ en sortir sana 
· cease, c 1 est le travail de l' abeille" D~derot, ·A. T. , II, I4 
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·, 
hum~· ~d~rs.ta.nding f'ut 'tradui t des 1700; ,.et le 'Gouverne-
men~ civil' est traduit en . 1724-.r -·L~cke, r~fugie .en H~llan-
- . de sbus les Stuarts,. rentre en Angleterre ave·c le prince 
d'O~ange,. ~pres la revolution de I688; son livre est un 
plaidoyer en faveur de cette revolution. 
Locke 9roit a l'etat de nature . o~ existe une loi 
. . 
na tu'relle, co!Illliandan t aux p~ssio_!ls indi viduelles; o'b+iga-
toire pour tous, defendant de s•~sser.vir. ou de se · detruire 
........ 7 
ies uns les ~utres. L'etat de nature pour Locke n•est done · 
. ) .. . 
pas l'etat ~e . guerre de Hobbes: l'un existe sans l'autre. 
. ' 
Locke pense ·aussi que· le droit de · propriete est · uri droit 
·nature!, anteri~~a ~ut ~tablissement politique: notons 
que ·la' revo:)..ut~'On ,anglaise s'• est fai ·t~ au nom du,'droi t a 
' la ' liberte et~du d~olt de propr~ete· -Charl~s Ier voulait 
·{:· 'lo .: .. . f ' < • • 
. ~ . . 
im~ose~ des ~;::q~es cpntre 1: au tori te ' d~ J'arlement-·; c' ~st : 
aussi un droit .fondamental selon Diderot, les encyclope- ~ 
diste~,·le~ physiocrates et ia bourgeoisie en gen~ral Le 
. I 




"]ja mesure de la propriet.e · a ete. t:r:es bien re-
'gle'e par la nature, ·selon· l · .. etendue du , travail 
des hommes. e·t selon la 'commodi te de la vie,:..,. 
Si ·l' on passe lea· homes de la moderatiorr~ et 
que l'on p~nne p~~s de cbosea que l'on en a , 
besoin, on p2end sans dou~~ ce qui appartient 
aux autres." 
·r LPu'goUvernement ciyil, ou l'on traite ~l'origine, des 
fondements; de la nature, du pouyoir ·e"6. des fins ·des sa-. 
. cietes publigues,(nouvelle ed. revue et1 corrigee, a. Bru%-
elles, 175.4, sans noin d',editeur) 
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Ceci di t; -taus les nommes sont .libres· et egaux .par nature, 
' • 
~xcepte ·dans les cas de gue·rre. ~ ( p:risonn.iers de . guerre) et 
() 
les- cas criminals. 
Abordan t le pouvoi~ _poli tiq~ ~ocke . remarq~~ 
qu'il est un pouvoir ~onde . par nature qui · p~Fait etre le 
~1 . . 
principe ·de tous _lea au tree: c' est le pouvoir pa ternel. 
Pou;-tant- 1' au tori te n • est pas sans limi tes-; il a·' agi t ·en 
fait autant d'un devoir que d'un pouvoir (reconnaissance 
-et protection); soumis a la raison. IDa societe clvile ou 
. . 
.pol:Ctique existe; une . foie que les ·_indi vidus se son t de-
partie du droit de punir (faire justice soi-meme) ~ et qu • . . · 
ils ont remis ·.ce , pouvoir a la ·societe toute entiere • . Con-
tre Hobbes, Locke pense que la sooiete n' heri te pas de 1 
'\' . . 
tous ies droi ts des ci toyens: ·~ 
."Car, -enfin, personne ne peut conferer a un au-
tre plus de pouvoir qu'il n'en .a lui-meme; _ or, . 
· Iit.ersonne n 1 a un 'pouvoir absolu et arbi traire sur 
SOi-meme QU SUr un autre·, ' pOUr 9 I Oter la Vi9 QU .. 
pour la ravir a: qui que ce soi t, ou. lui . 'ravir 
aucun bien quj lui appart~enne en propre, son pou-
voir 9 I etendant SeUlement jUSqU I QU leS lOiS de la 
nature ~ui permettent 1>6ur la conservation. de sa· 
person£e ou "pour ·celle du genre htimairi"2 _ 
. Le principe- de la societe civile ne pe~t reposer que sur ·le . 
' . 
consentement commun. Il en resul te ains~ que ia monarchi~ 
n ··est pas J:e 'seul gouvernement legitime_; ldin de l _a , c'ar ·. 
· I -L 1 etat de nature pour·tocke est un :etat de J.iberte, mais 
non de licence, SOumiS a une loi. nature·lle : la raison; 
Contrairement a Hobbes, Locke pense qu 1 il peut y ~voir 
"crimes et i_njustices daris .1.1 etat d,e p.a tt;tre; tout.e socie-
.'te' est donc-.avant ·tout ra:tionnelle • 
. . . 
2 _iGouyernement· ciyilf" 'cli~l:JC";·';·ci te par L1.Halbwacha , (op. cit .• . 
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-l'etat-de na~re. subaiste tant qu~il n'y a-:·pas· una· autori;-
te civile d~si~ee_· a laquelle .on puisse en appeler' ·des oi-
. : 
. . . 
fensee r~Q':les.· 0~, d~e une_ mon~7cnie ab~olu~_i--:;_:el est ... lj 
et~ t des auj ets par rapport au aouverain; LQY.ke s 'adresse 
. 
ici a Hobbes:· 
.. 
· ~·n-, e.st.:_i~ · pas absurde d 1 admettre que las homm~~ ·. 
eri sorta.nt de 1 1etat de nature, serai·el'\t _convenus 
de se -soume'ttre aux ·loi-s, un seul excepte, qua -~ 
conserverai t toute la li berte ·primi ti va· ?-"I 
' . . , 
' . 
- . 
Locke en conclue que la monarchie absolue est incompatibie . 
avec la aoclete civile et ne peU:t etre une forme valab1e 
de gouvernement. Alors qu'H~bb~s soutenai t que. lea· suje_ts 
. . . 
n 1 ~nt auctin recours cont!e le souv~_rain, Loc~e affi/ 
que' le peupl.e, en· insti tuant .le souveraino n 1abdiqne pa~. ') 
. " 
... ~ . . , . ·,~ ~ ... 
Il co;n.serve le droit de se pre~unir · contre toutes les . en- · 
• I • 
trep_ti.ses, d 1 ou ciu' ell;es ·proviennent, .si · sea ·le_gislate~~s 
. 
ou 1' exec'1tif; · .~e servent' du pouvoir qui leur est. con.fie. 
contra lui: 
r . 
'IILe pouvoir legialatif ayan_t ete confie, 'afin que 
. ' ceux.qui 1 1 administrent a.gissent en vue. de cer-
tain.es fins, · le ·peuple se · reserve · touj ours le pou-
voir<souverainyd'e'tablir le gouvernem~nt et de le 
. changer lorsqu 1 il voi t .que sea · conducteurs, · en 
. . 
qui ' il . avai t mis t,ant de corifiance, agissent d 1UHe. 
' maniere contraire a la fin pour laqu"elle i 'ls a- . 
va.ient ete revetus d 1autorite ••• "2 
I 
:r -Idem~ p. 39;-. "Que si quelqu 'un. s 'aVrise de demander que1-:· 
'les · seront lea garanties des sujets contre ce roi apso1u_, · 
. il rece'vra cette ' repdmae: Qu'une telle demande' meri te 'la . 
mort .• " "Son .but est d 1 empecher . que . ce~ animaux, · dont 1e · 
travail et le service s~~t destines a~ pla.isinif de 'leurs . 
maitres, ne se faas~nt du mal las uns au.X autres et ne . · 
s'entredetruisent"(Gouv. civil, ch.XIV-:XVII'); id~m, p.39. 
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Ce :pouvoir,_ 9.e droit du peuple peut d~venir un devoi·r~ 
' ' 
' , 
. "Si l'on .o;pos,e :1~ paix dont on jouit d~s · ~ . ,. 
.. . 
-·- gouvernemen t . .arbi traira ·aux desord,res des rebel-
li,ons, il · faud.:ra done -:-considerer la. caverne de . · . 
·Polypheme co~e un modele parfait d'unEf'·paix . aem- .· 
..,_ • A , I • • 
. blable,. et Ulysae prechera l' obeissanc~. passive".! 
~ ~ Bn~ore eli . 6ontrad1ction avec Hobbes, .Locke· es:ti-: 
.' ' ~ •' . 
q me . . done que· :L 1 .. eta~r · ~~- 1nature·,ne disp§tra1t pas avec"la 'so-/., •. ·' .. ~ " . . .·r . • 
. ciete poli tiql.te' ~is subsists.:, . e.t qu' on ·::Peu t en user, ce 
• "' • Q • - .... • ·.J. ; ... . " . ~ . 
, . ~ui -16gi time: le recours ~ la force. pour ' rehverser un ·tyran 
.. ... , . ........ . .. 
. . 
quan_!i l~~ li bertes' .sont menacees. ,. ~. ' _ _. l • 
. . .. . . . 
• , • :"I • • ' - ' 
~ • (} ~ II' I , - 1 ' , 
. L.e· . oont~:t:· fi!Ocial sa red¥-i t done ~our Locke en· ...... 
.'~ t 0 ~ .. • • • • ... ') } < • " <;t .. of\_ , .. , ..... . .. . 
une pasi:lation. cons.en tie du droi·t de ptinir de chacun.)l''''fiil' 
.. " .. ,,.,,..,. 
- ,.,1nr• • • 
pouvoir qui lea do~ine. et les representei,..- ~-"~ff;· s ·ont insa- : . 
o • , 0 . ~. ., ' ' , ,' ,...;,ur,,.,,..,,.\1'~ • ' . 
ti~f~i ~s~ i~~ - use~;Ja:,.~:.,~!,.~.~-~e-·"·~a,t~~~ ·e"t _:ompe~·t le co~- · 
~rat pour se retrouvet-:'aans· ·~·p··e,ta·t·d.e nature.( Pour.Rous-
I . 
seau comma pour· Hobbes,le contrat social supp.rime l'etat · 
Q • . • , . 
. · ·o t \ . • • . • • • • 
de naty.J;"e. Mais les hommes ne pe:r.dent pas . p.our autant.·leur· 
~li berte'; c'• est toutef'oia .une .11 berte d:i:ffer~.nte de'' ia. ii-
• . I • I ' t • •• 
ber~e naturelle "qui n'existe pl'4s~ qui .n'.~· . peut , ~tre poj.nt·. 
. " 
. :::• .. . exisii, qui, probablem~~ n · ·exis.ter~ . ja.'nuiis .. '~ ·2 ;· .o.e "P.~~sage .. 
...ir ' 0 
.. 
~ . . . ~ 
de .la ·li be·rte : naturelie a ' la li'berte civile est la.·· conse- . 
• • " I ' • • 
$ 
~· > 
·. quenc.e du contrat .social: Selon Rousseau, 1' homme a · at~ · 
... 
- .. ttl· 
. ~ 
I -"Idem, pp· • . 40-4I~(Goey; . civil, ch. XVIII). Rousse~u re.:.. 
. ·.:prend ce · th~me.:: "Oil: vi t tra.rtquille aussi ~ana l e s .. cachot~; · 
en .est_-ce.' .a.~f::!e~ . pour s .' y trouyer bien? Les Grecs ~irl'ermes . 
d~s l'~tre du Cyclop~ y vivaient./ tranquilles en atten-
dant ·que "leur tour · vint d''etr.e devores"; Du contrat social 
,( ed. cit. t - ch. ·rv' .p •. 7! y .. 
2. -Diacours sur 1' ori 
·: p. 3.5 
,. 
~ • . • ' •. 
·Garnier, , pref • 
. ' . 
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. _. . . .. 'i· ' • . : . ·. . . . 
'
4de·nature'·'·; il · es·t irremediablement devenu u.n ci toyen.: 
' ;J. , ~\ ' , • • • 
'- - r 
··a I es't la la gr~nde_ orlginali:~e de Rou~Bel=tU q_u~ re;n~rq_ue 
- . . "' 
que lee hommea eri, societe sont tribu·t~ires lea. ·una dee 
. 1'- ' - ... ...~ . 
autree, commercent da:ns une concurrence· qui:. entral:':rie : 1' i-
. negali~e e.t . 1 1 artifice, eloignant. OS:ins~ ,la l~ociet~ de ia 
MO .. ' .. r 0 C) ' 
:nature. ·sans qu' ii soi t p'ossible de .: faire ma'rche . arriere) :· · 
, • 0 .. • 
Locke, avant Moritesq,uieu et.Voltaire, eet::part.i-
,··.· • p' . 
. . . ' 'i3~ ... de la . distinction ~t. d~ 1~ separation · des . pouvciirs; ··. ~ 
il :'· ~ ~ · r ~r•'"~,.,..,,.:.o~•l"'\l"''~''"'"''~'" • • ."" ~ . • ~ ·• () ,, .r "' t I ~ .r· ' o ,/·~ •. ., .. • ~· ..., 
... , .. _. .......... ~·-·" ·······~·. · ( Lo eke · e s time · ·meme que le droit d 1 insurrection ·pre exie te · 
....... ~ . <""-· .. • ,. · :·. • • . • ·. ~ ' . •• · • • . · _ • •• · _-:' ' 
' ,. ,. ' •.· . a toute consti tut±on, . et doi t done ee . bons~v-er .hors de' . . 
0 • • • • • • • ' • 0 • • • · "' • ~· • • •• • - .. < ' • 
' ' 
-~ 
.. ,· . 
. ' 
. ll v . : 
. tou te . formulation ·consti tutionnelle). P.~~i ·expliqUE\. ~n . . , · 
111 • " ' • • - 0 .. .... ~ •:.., 
.  
·, gr~de' partie ~ue .nombre .de·, commeniateurs, .avant ;~ie5 revo:.. . 






·lutionsamer~caj;,ne et £"r:-an<;aise verront ' da.i-t~,_la_ con'sti-tu- ~ . 
- ... - • , • ' < .f/J/ . ~ l .... " .... :~ ~~ : • 
tion anglaise un , modele de S[;lgesse ·po;ti tique. · · · 
q t \ ~ • ~ 
r1 es_t cer.ta:i.~ ql:l-e nide~qt, .s ~ · i'1 · ne tr~u~e ·~ri 
~ 
... 
. ' . ,, 
f. in de compte ni .assez de- minutie,,. n,'i as·s-ez d.• autlac~.; . ni 
• • '- . • ~ ' • • ~ .. • ,.(-;"' ,• .. , '!; • 0 • : • ~ 
. . 'assez ~e sem:-e·, ·trouve~a n~fUtl!loins · mati~re .'a. r.eflexion . ·:· ·· · 
' . . . "' ·. -· ~: ·. dan~.'· ·~~toe~vre 'r.i~h~ ·d.~_.:}o,ck~ ;~~~ ·. d!;-~ille~:t;'S cor~O~Or~.~ :·. 0~~-· ~ 
tr~-- le ma terialism"e et le s,1enau~lisme, cert~ines visl..ons . · ': 
I • • • 0 " . ' ' 
politiques ~du. LaQgrois 
·znent~ · · n~s 1 1 article··, :Lo'J# 
b • . -~ • . • 
., - . ~ .- ~:· .. . 
a • 
. ' ... 
se mariifesteront plus . tardi v~-
. , ~~ . . - . . ~ ... .,. ., 
J ~ - . • 't • .,. ..  ,.•• I 
Ue I qui·.";,fai t SUi 'te a ·1 I article · . . . 
. ~ . 
. --
. ( . 
"! 
~..,, I o , • • ' ; o 
I -Notamni.ent darts ,1 1 ~¢1· · d I7~I de 1 1 ~1Histoi're de.· Raynal:· 
"Lee n~tions f-ont· qtielqtiefois de~ tentatives _pour . se· de- · ~ 
. livrer ~e 1 1o.ppression ue ·. l:a f _orc.e, , mais j~ief: .pour.· sor.;. 
. . tir · d' un esc1.avage auque1 elles ' ·.on~ et~ col:i4u~ t~.s . par la 
: . _ douqeur" . .. .'·"Non( non, i1 faut que· t.ot ou ~tard•- lfl. ju·sti·c·e · · 
. --soi t :fa,itet. s .1.il · en arrivai t .au::trement~ 'j e :m radresa.e'i-ais 
.. · . 8.1a po:p:ulace~Je. oluJ.: di.rais:peuplef.! dortt. ~es . r.ugissements · ... · 
. ont fa~t trembler tant · de - fc;>~s. ·;vos ~a.ttres, .qu 1 attendez --
. voue? Pour quel :mGmeilt, reaerve'z vc;me . vos :;flf3.mbealix· · ~t lea 
: pierres qui paven·~;- vos. ;u~s? · Arra~hez-;l~s •. f''· I~ ·P· J98 ~-
• • ~ 1., , ·~ , 'J ol • 
t \ , • I ' 
" • 0 • 
. .. 
• • > .., 
. ,....: • 'C"'' 
-~·.~:-·' . " 
. ' . 
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I o I, ~ ·:.t!f;.: • o ~~ .. ~' ':' ,:·,.,., ... . :·~· . ~- - ;, ' 
sur Lo·cke~. Diderot revient a· Loclce qu'il considere corifme 
.. 
. . . 
~. 
: · ... 
. . 
.. r 








• - • . . s.; • . . ' 
"le ·.premier qui ·ai t entre·pris d,e" demeler ·les ope.;.ations 
• t - • . ' • 
. . . - ' .· · ·. . . ' . 
d'e l_' ea}J'r;i t huma,in,_,, _immediat.eniel].t a' apres l _a mi. tur~·, ·sans 
s~· la.is"s~r _c_onduire· a de~ ((Pi~~ Of\~ appuye~~ plu ~f.)t --.. ~~r des 
I , J • Q "' " ,. ~ • 
systemes. _que ~ur des real~ tes; .·en . [i.uo~ ~a _p~ilosophie sem-
. . .:. ., 
ble etre, pa~ rapport· a: ce;lles de D~scartes et · d~, Ma~ebran.:.. 
. che, .Ice. q~· est . l?''histoir~·.' p~r !rappor't ... aUX:. ;om~ns·"~· 
-· 
' I t • 
' Plus' -que Did.~rot, Rousseau a ete largeme_nt· inspi-
• .. 0. 
re. par. I '• o~uvr.e du . p_hi;losophe anglais2 ;- Oh sai t ·1' import~n-:-
. ,. . . ';t\ . " 
ce de~Locke co~e· .th$oric:i,en de l'educa:t~pn, _ et l'inf·luence 
' ' 
, . !· de son ;euvr~ p~dag~giq~e (Trait~ de l'educ~~ion) r~etee 
.. 
danl? l·'Emile -d'e Rousseau3: . · · 
0 
A cC?te -des grands maitres a:penser d'Outre-Manc:Q.e 
.. " .. 
. 
• ' !I • • • • 
veneres· par les ' 'Encyclopedistes comme les inspirateurs de 
~ - .1.' ori~i~a;i te meme d~ · n·~s L~ieres, . il fau t auss:i: soulign~r 
que.lques ~crits ardel'ltS de COntreba.nde, c1e 'ces ,n 'temeraires 
. .. 
~ •• J . 
artille:Ll·r~" q~ f~is~ien t s<>l,-lrire Diderot par leur audace,. 
•' : . 
et· dent Voltaire s'i~spirera dans ses charge~ anti-religieu~ . 
. 




I -A.-T., XV,pp. S28~529. (;oltaire .. pa~~ai:t.~eja., ~~;;. s~s · 
_Lettres Anglaises, de Lo.ck~ po'ur l'hJ.stoJ.re de_ ~~me, e"t 
. ., oo ~esc·a-rtes pour 1(~ roman de 1' ~e·. ) . · '- · · 
- ~ -"Locke, .. en particulier, a· trai te les memes mati.erea· que I ' 
. · .. mpi exactement dans les meme·s principes" ( 6eme .Lettre. de 
l .la Moh.~agne) ci:t;. par. Ivl.-..Holbwachs., op. ·cit.' · p•. -·17 . · 
':3 -Voi-r les -pr9'j)res, vues pedagogiques de Dide:r:ot dans la ~er...: 
, ni~re · partie de l'art. 'Locke' · de l'Encyclopedie, qui pre-
. figuren~ .quelques points repris plus tard par Rousseau 
. dana l'Einile ou de 1 I education. . . 
' -' 
.J . ~ . 
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Q 
•' 
tea. par· d_:.Holbach en '1768,_ de la Contaogion sacree ·ou His-
toire n~turelle de la superstition de J. Frenchard, ou 
. . 
encore de l'Examen des propheties 'qui servant de forrde, 
menta la religion ch~etie~e d'Anthony Col+ins1 • Il faut· 
Clfet"" . 
aus.sivBernard de .Mandeville~ le fameux auteur de The ·Fa-
ble of th~ Bees2 , oeuvr~ - polemique, traduit~ en fran9ais. 
des I74~~ · \ui ·tend a prouver que la s·ociete repose non pas 
sur les ve~tus des hommes mais sur leurs seuls vices. Le 
· · rationa~sme ~igoureux et lucide ~e. ~~ndeville devance · 
' · 
singulierement le mouvement de 'la- pensee moderne · et prefi-
1 
gu~e la psycho-analyse contemporaine.· ".Pa th~se_ est que les 
0 
dependan~es profondes et les relatiQns secretes des chases 
. -
politiques "en.<?hain~nt lea manieres d'etre morales au · auc-
ces des etats aelqn des_formules tbutes differentes de 
t.celle~ qu'e.tabli"l! .. ou i·mpose .la theorfe officie~lle de la 
condui te" 3. Or c~le-ci. n~ distingue pas ·les peupl,es de·s 
. .,It(:< ' • .. 
indi vidus, et affirme que : la pro~peri te ··est a ttachee a la 
I 
vertU. Mais pour Mandeville, c_e . sont . :ies vlces et la -cor-
. . 
ruption des ac'fjivi tes _ commerci,~l~FJ qui fo~t la puissance' . 
. ' ; -
et 1~ 'l:'ichesse d 'une nation·; 
vent s'unir aux raffinem~~ts 
les vertus aus teres ne ___ pe_u-
de ; la ~ivi~is~ti-o~-~-----~~ meme 
. ' ' . --~----------····---- ·---·· 
.... 
; . , /·· ~ 
.. I -Ch. Dedeyan, L'Angleterre dans·· la pensee de Diderot, 
_(C.D.lT'~,"Le~.cours _Q_e _So;r.bonne•, 1958), pp. 240-241. 
~-A n.ot~r _de~~iiutres ouvr~g~s :· 'The ·v~rgin umasked .( 1709 )' 
. et Thoughts on "!'Glii;ion _(1720) . , , 
. . . 
3 -E. · Legou-is & L·• .Cazamian, Histoire de .la ll.tteratur~ 



















" .· .. 
, .. 
. ' 
6I • ; . . 
' . 
la · morale est .aussi· ime affaire de cpnventions. Nous S'ommes 
. l 
-
.. par .nature ·egolste·s. 'tLa· societ.e qui · a besoin de l'altruism'e 
: ·• . ~, . ' . ~ 
le produi t de -t_outes pi~.ce~ .. eli ~e recompen~ant d. honneurs; . 
• .. .. • • ' ' .. • • Jf" 
c'est ~ appel ~ l'orguei,l qui .corrode nos ~ils1iincts. Il y 
\ 
a dans ·cette pe.ns~e ··qui rappelle ce·lle de Swift et. qui ·Pr~­
lude aux denon'ciations de .Hou'sseau une critique revolution-
.. " 
~ 
naire.de l 1 ordre etabli qui montre la corruption interne de 
la civilisation industfielle en developpement. Mandevi~le 
" 
n'est pourtan.t pas ~:_.utopiste; "theoricien politique, il 
donne une legon de liberte in~ellectuelle, et jette Une lu-




v ' ,: 
. . . 
Di~er_o··~, · qui a lui-meme fourni des .Pages. ~ur Man-
. . -
d~~~lle a J .J' .• ~our-§3-ea:u'q_ui ,-e? usera dans .. s.on Di~cours sur 
1·' inegali te2 , encore impr~ghe de 1' qptirnisme de Shaftesbury, 
. .. . . ~ 
• " • l .. 
critique ·en I754 la pensee- pessipd~te ~e Mandeville . ·qui 
·~Q~ligne ··que 1' homme es_t egol.st.e par ·n~ture: . 
. . ·. ,. . .. . . . 
"Mandeville a bien senti qu'a~ec toute leu;:morale 
les hornmes . n ··eussent jamais ete que des monstres·, .-
'si 1a na~ure ·ne leur eut ~onne la pitie .a 1'appu~ 
de 1~ raiso~; m~is il n'a pas vu que de cette seu-
le quali te .. decoulent tout'es les vertus sociales · 
qu'il veut disputer aux hommes. En .effet, qu'~st­
ce que la generosi te, la · .clemence, 1' humani te, 
sinon la pi tie .. appliqu~e- aux faibles., .aux coupa-
bles ou a l'espece hwnairte en .general?'La bienveil-
' ' • • ll ' ' ~ • .. • 
;I: -Idem, ·P· 73I , 
" • • p 4 















la"nce e'.t l'andtie meme sont,' (,~ le bien· pr~~dre,· 
··des p~ductions d' une pi tie .l¢,~nstante, fixee sur 
u.n objet particulier: car," desirer. que q,uelqu'up. 
ne sou:t:.fre point,. · qu'est-ce autre. chose que desi.:... 
rer qu'il soit heureux? Quand il ·serait vrai que 
.· . la commiseration ne serai~ ·qu'un sent~ment qui nous 
met a l .a place' de celu.i qui souffre, sentiment 
obscur et v.if dans 1' homm.e sauvage, 'developpe. ,mais 
faible dans l'homme civil, "qu'importerait cette 
. ' i .dee ·a. la verite de ' ce .- que .je dis, , sinon 'de lui 
· donner plus de force? En .. effet 7 la commiseration . 
sera d'autant 'plus energique que l'animal specta~ 
teur.s'identifiera plus intimement avec l'animal 
soU:ffrant'JI 
Diderot, en p.ccord ici · av . ec Rous·seau evoque l'etat naturel 
~ 
de .l' hC?IIlii_le qui se retrouve non pas chez· ,1' etre· police. et 
...,., · • 
" 
~~-.! 
· instruit, mais chez le .plebeian: 




"Or il es-t evident que cette identification a ·du 
~tre 'infiniment plus etroite dans l'etat de natura 
que dans 1 1 eta't· de ra·isonnement.o C'est la raison· · 
qui engendre l'amour-propre, et c'est. la reflexion 
· .. qui le fortifie; c 1 est~ elle . qui replie · l.tho.mme 
sur lui-meme; c 1 est ell e quj. le ·separe de tout' ce 
qui le gene. et l'afflige. C'est ra Philosophie ~ 
qui 1' isole; ·q' est par· elle £. qu' il di t en secret . 
~ 
a l'aspect d 1un homn1e souffrant: I_>eris si tu veux; 
je suis en .sur.ete. .• Il n'y a plus que: les dangers. 
de la· soci'ete entiere quf troublent le somizieil 
tranquille du philosophe et .qui. l'arrachent de son 
lit.- · On p,eut iJD.punement egorger son ·semblable sous 
sa fenetre; il n' a qu 1 ~ mettre se.s mains sur sea 
oreil·les, et s 1.argumehter un peu, ·pour empecher 
. 
. ..;,- . 
. ' 
'• 
la nature qui se revolte ' en lui ,de ·l'identifier 
avec :celui ·qu 1 on assassine • . L' homme sauvage n 'a 
· point cet admirable talent, et · faute de sagesse 
et .de raison, on ' le voit toujours se· livrer etour-
dimen t au premier s·eh tim en t de 1' humani te ~ Dans· 
lea · eme·utes, dans)les· querelle~ des rues, ).a po-
pulace ~'.assemble t 1 1 h0IDin9 pruden·t • S I eloiglie j 
/ 
I -A. - T., IV, ·ro2 
- ... . 
• --• I 
', 
• .1 
. . , 
·. 
t . 
. . . 
• c . 
63. 
t-· ~ ' 
Ains.i 
c· •C I SSt la Canaille' Ce -SOUt 'lea femmes deS halleS 
.. qui- separent les combattants, et quiiempechent 
les honnetes gens de a•entr'~gp!"ger" · 
est fai te la demonstration cohtre Mandeville:· 
··-
'• 
. > ·. 
"Il est done· bien certain que· la pitie est un sen-
-timent natural, qui, moderant dans . chaque individu 
. 1 'acti vi te de lltamour de soi-mem~·, concq~rt a la 
conservation· mutuelle.de··toute l'espece" · 
' ' ' ~ , . .,. 
"Quoi qu'l.l. en soi.t, l'ihfluence anglais.e, conirile 
no~s venons de le ~voir est flagrante et. determinants chez 
I - . 
les LumH~!,'es au XVIIH3me siecle. Prec~sons avant tout que 
le rationalisme franqaiS a repOUSSe ' le.~ theOri~S dU I SenS 
moral.' , ce 'lsixieme sens" capable de deceler le beau et le 
b'ien. par · i~tui ti_on .immedi-ate. Pai- contra, lea theories em~ 
. . • ~ • • . t 
piristes des yaleurs morales sont beaucoup plus complexes. 
1'empirisme denie .toute loi n~turelle su~ laquelle serait 
_fonde un monde ~oral a priori ind~~endant de toute .soci~te; 
.. 
il sou.tiezrt que la mor~le n-'est pas en no~s, ~is s'adjoint . 
en nous ~~ec' l'education. et la culture. · A~ssi ·certains pen-
, e . , · 
a·eurs ·s•occupent qe la natur·e ph.y,sique de l'homme., d'autres ,' 
ins:l,stent sur les facteurs sociaux," .d~autres enfin; ,- "par~is 
.~ 
d'urte doctrin~ de l'inter~t et de l'amour de . soi, jugt;mt 
conciliable cet egoi~me bien compris avec l'inter~t general 
et 1·' elevent. parfois jusqu' au sacrifice. Montesquieu dl!ve-
. ' . 
loppe le mythe des Troglodytes, mais croit plus stable la 
I ;I.'P,em, . p. I03 






. ·rl ,. . 
. . I -· . 
~ 
m0l1arch.ie fondee sur l' int,eret .que la democl'atie .fondee sur 
la vertu. La ~hysiocratie voit dans l'int~r~~ personnel le 
- I • ' 
. . 
promoteur de 1' interet general·. Helvetius ne croi t quI a 
.. 
/ 




,, ' t 
1·• education renforcee par 1' habitude. D1 Halbach pretend 
f • l a , 
. ·,. 
que notre recherche du bonheur colncl:de avec· le b<?,nheur de 
. •. ) . ; 
i' espece. Mais tout sys teme achoppe, lorsqu 1 il 8' ~gi t de 
- . I 
· gra~ds espri ta'! La, et c' est la que se trouve Diderot·, 
· . .. '-~bl·e ·de concilier nature et culture, la pensee morale, 
.devant la crise des .valeurs (mythe eud~moniste, absence de_ 
- . 
Dieu), s' oriente' ineluctablement vez:s la poli ti·que. Comme 
·;:-.. n,,aus tenterons de ·l.e montrer, chez Dider:ot, la pensee poli-
tique.- qui _se rnanife_ste en gen.eral tard'ivement e~ parfois 
brusquement - n' est qu' une extension de la morale traversee 
:::e~:2:o:::::s~ud:~::~::::·:::a::::::t::~:.::~:~i:::_ 
re) et .. l'in~rodU:~tion des .droits · du c±to~e~ (·~~lturJ), Di7- . 
derot soul~gne -une 6pp9sition, une dialectique, ~e1 cons­
cie.nce hist_orictue, une intui ti9n es~ntielle qui, sera -de-
veloppe_e d~s le XIXeme siecle· par la pensee marxiste, pen-· 
r • • , dant q'!J.e la lit:,.Gerature de Baudelaire a :Oostoievsky me~ure, 
parfois avec. ecla ts, l~s -profondeurs du "spleeh11 et le sen-. 
tim~I?-t· tragi que ·d.e. 1' exist.ence • 
-i ... paul Verniere, •:La: pensee morale au · XVIIIeme sie.cle' ' · 
(Did_erot Studies v.VI', pp. 358-359). 
2 -"Le philosophe · dresse ses rrionstres ·sans _' oser lea condam- . 
n_er·, Hameau le Neveu et l'abbe Hudson", ' idem, p. · 3€?0 
'' . ~ 
. -, 
. \ 
,, . . 65. : 
. 
"'" -
On sai t 1' opinion d~ Voltaire sur la 1 Sal-e11.:te 
philosophique 1 et ses relations de pensee ave·c les grands 
.. 
esprits anglais; · ~ontesquieu, plus discret p~r nature~ 
s•est aussi montre sedui-t par son sejqur Outre-Manche, et 
f · ' . 
a largel}lent comrnente le syst~me .par"lementaire _agglais en 
diffusant ses princip~s dans son oeuvre politiquei Rousseau 
quant a lui, . y a tr~s vi te decouvert les emprein,tes d f·une I 
conspira tion internati_onal,e contre sa prop,re pt~-onne, et 
_st en est enfui en faussant coinpagni~ a· son h6t • ~1 .\ -
d \ 
Plus int~ressan ts son t : les cornmen:taires de Dide-
. . . 
rot dans_. . sa correspondance· avec Sophie Vol~~d, et·p~us 
I . . 
~irconspect.e son opinion. Rappelons q.ue pour n' avoi'r ja-
mais traverse la Manche, il ne ·posse de pas · moins ·de.::l·' An- -
gleterre ·une connaiss.ance certaine, grace a son savoir en-
cyclop,edique, a se~ ami_s anBlais (don~ .le :fameux ' per~' !ioop) 
et aux impressions de voyages d' Hol bach, son 'agen·t de ren-. 
seign,ements 1 . ··Le. ba_ron, contrairement a son ·comp~re Helve-
, ' I 
tius _qui est revenu "fou' a li·er des anglais"Iest_ ~entre me-
content; 
. ,. . 
~ - ' . 
. ' 
"me content de la ·con tree qu 1 il ne trouve ni anssi 
'pe:u.plee, · ni aussi· bien cul ti vee ,qu 1 .on le disai t"2 · 
"~•me content des hommes sur le· visage desq_uels on . 
. -ne voi t j amai s la. confianc e, 1 'ami tie , la gai ete, . . 
la .. sociabili te, ma~ qui portent tous ·ce t te ins- I 
.criptio·n: Qu 1est 1<te . qu'il y a de comm.l.m entre vous . 
· et moi1"3 -· 
..... 
.I . ..:.nee pauvre 'Helve tiua·, il n' a rien vu en Angle ter re que 
lea p ersecutions que son livre -l ui a a ttirees en Fra nce" 
Lettnes a S. Volland, ( ed~ A. :Babelon, r:r , pp. 300:_30I)'_ ·· 
2 - (vqi r pag_e - suivant~) 
~ .. 
·_· ·~ 
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. . . 
Diderot, avec d'Ho1bach, remet en cause quelques lieux~ 
. ,~ ... . .I 
commune ·que lea Lettres An.glaises 9n t proJ?age · ~ana ecru-
pules: ,1 1 ega!i t~ par example: 
·: "N? c::o~ez -pas que· le p~rtage d~a· richesse :n~ -. 
so:::t t J.negal qji 1 en France. Il y ~ ~ cents sei-
gneurs anglaia qui ont chac~ six, ·sept, hui t, · 
neu.f' 7 jUSqU I a d:i:X-hUi t Cen-t mille li Vres· de ren-
tes, un clerge hombreux qui possede, comme ~e .rie-
.tre, un quart ~es biens de l'Etat·- •.• -·des c6mmer-
. c;im. ts · d 1 une opulence· exorbi tan te; . jU:ge z du · peu 
qui reate aux autres ci toyena"I · 
De m?!me-, Dide.rot juge encore que la monarchie constitution-
. . ~ella n' eat·, :malgrEL l~s ap:parences, pas ce que Voltaire ou 
·Montesquieu ~nr ont vu: 
I 
. \ . . ' 
"L.e monarque parai t , a voir le.s mains li br~e poor 
le bien et liee~ pour le mal1 mais il es~autant 
et plus maitre de tout qu'aucun autre .souverain. 
Ailleurs, la cour commande et se fa~t obeir. La, 
elle corrompt et fait. ce qu' il: lui pla-it, .e:t 1~ 
corruption . des sujets .est peut:-etre pire a la 
longue_ que la tyrannie11 2 
t 'Angle terre· e~t loin d' offrir au Langrois ·un quel'co~que 
, ," ' • • \ • . ' · I• 
ideal . politique ou social: 
•' -
'!Il n•y· a ·pas d'educatj.on publique. Les coll~ges; 
somptueux batiments, palais comparables a notre .. : 
~ chA tea~ 4 des TU:ileries, son t occupes par de ·riches 
f~~eants qui ·dorment et ~· ~niv.rent une parti'e du .-
. . jour-, P-ont ils emploient 1' aut~e a: fagonner groa:.. 
eierement quelques maussadea apprentia ·ministrea. 
-~'or qui afflue d~s la capi tale et des provinces 
et de ~cutes les contrees de la terre . porte la · 
main-,d' oeuvre a un prix. exorbi'tan t, encourage la 
con--trebande .. et :fait tomber . les\ manufactures") 
. . -
'I,' • ' • • - • I • • ~~ 
- .On sai t combien cette questJ.on de population et ce;tle, de , 
~ l'agriculture sont considerees par les philosophes. ~t . en-
·~-. cyclopedist~s comme deux des fa'cteurs es.sentiels tl.e pros..:. 
· peri -fe. ·Lettres a S •· Volland ( ed. cit., T •• II, p. 290) · , . 
' . ~ .. . 



















. Dans sa · Refu.tatiori de 1; ouvrag~·· dJ/Helv~:~us, inti tule De 
. . I 
1! Homme , a' propos de 1a phras'B de l tau teur: 0 II A que11e .c'au-
/ ' d 
\ ; 
I ' 
se attribuer l'.extreme puissance: de 1'Ang1eterre? A son · 
\ 
• · Gouv~~ement~,I, Dide;ot s' in~urge: -. ·-:· · 
0 • I. ' 0 0 
•.: 
· "M.ais a que11e · cause : ~ttribuer la pauvre.:te · de 
1''Rcoss·e et . de, 1 'Irlande, et 1' extr~y,agance de .la. 
guerre actuelle ·contra les ·colonies? A 1' avidi te ·. 
des commergants de .J.a· m~troP,ole. On :tran~· cette 
nation pour son· patr~o~isme. Je ·defie. quron me . 
· montre dans l:h~stoire ancienne ou modern~ un ex- · 
emple de persorinalite nationale~ou d'anti-patri~­
tisme plus ~rque. J e. ·vois ce ~~uple. sous 1 ~em­
•bleme d'un enfant vigoureux qu1 nait avec quatre 
bras, mais dont un de cea bras arrach~ le~ trois 
a1.1tres"2 
Puis il a ttaque le colonia.lisme et. 1' irnperiali-sme. anglais .. . ·l_ 
' • 0 
en lutte avec l~s'il1surgents'd'Amer.iq_ue, comme il ~·en · 
prendra plus . tard avec. le colonialisme fran¢ais dan~ ii~ie-
<·.. ... ,. 







"Une autr.e obs~rva-tion qui · tach~ encore a ines ~ ~· 
yeux le caractere de ·cette·nation, c'est. que . ses 
negres, .. son~ l~s plus malheureux 0 des negres. 1 'Ari-
- ~ glais, ennemi de 1a tyrannie chez ~ui, e~t le des-
pote le· plus feroce quand ~1 en est dehors. D'ou 
nai t cette bizarrerie, si· elie est re·ell.~ comme "' . 
on n'en saurait d9uter? se soulagerait-11 au loin . . 
· de 1' empire de ·la loi qui 'le tient .courbe dans 
ses 'foyers? · Sa m~chancete . serait-elle aussi celle 
de 1' esclave debarrasse de sa chaine?- Ou ne· .serai :t-
ee qUe 1a SUite dU mepriS quI il :;!, CQn~U pOUr C9:_ ' ; · 
lui qui ala .bassesse de se soumettre a l'autorite .: 
arbi traire d' un· maitre?" 3 
.... __ - , \. 
~-:: .. · .. 
-;-A. -T .• , II, 422 
-l.dem, p. 422 ' 
'.£. 
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' . . . . .. 
Pend_ant la , guerre d" iridependance~ Diqe_ro-t, dont la, poli ti- . 
que: a~g1~ia·e 'excite 1' an:irnosi te, ne c~che poi:ri t sea 'Senti-
~nts et prend-ouvertement parti dans une lettre a Wilkes 
ou il 1e feli9l te de son action au Par1ement en' faveur ,des 
I 
·insurgents; par ai1leurs, dans son cornpte_-remdu de I769 
. . '<:>. 
" ·Lettre~ d' un fe.rmier de 'Pennsyl vanie aux· habitants de de~ 
1' Amerique septentrionale 2 Diderot schlmatise ··tr~s juste.- .. 
e • 
, . 
merit le probleme. economique et politiq~~ de cette revolu~· 
tion ameri.caine: 
4' • 
"c 1 est une gran.de querelle que ce1le de 1 'Angle-
terre avec ses colonies. Savez-vous mon ami par 
OU ~nature veut gu'elle finisse? Par una rupture. 
On s'ennuif3 · de payer aussit6t qu'on est· le plus · 
fort. La .population de l'Angleterre est limitee; 
c.el1e ·des colonies ne l'est pas. Avant un eiecle, . 
il est demontre quI il ' y aura plus d.' hoinmes a 1 I A-
merique septentrionale, quI i1 y eri a dans. '1 1 Eu-
rope. en tier.e" 3 · 
''Lorsque 1 I Angleterre avai t besoin des subsides de 
ses colons, elle faisai t remettre· par les g9uv.er-
neurs d 1 outre-m~r, aux assemb'lees provincial ea., 
des lettres circulaires ecrl tes au nom du. roi ·, par. 
·1e secretaire d'.Etat, qui en f,flisait 1a dernande. 
Les· colonies s'imposaient elles~memes. Le Parle- · 
ment . a tente . de changer cette tax.e volontaire en 
une taxe arbitraire~ Elles affecterent de donner 
a leur refus la forme d'un aote . volonta~re et li- · 
bre"<! Les gouverneurs 'd'outre-mer rnirent tout en . 
oeuvre pour· traduire cette ·condui te comme ·une re~ · 
. . b¢11ion; et le Parlement indigne, s'pec~·alement . 
contre la province ' de la Nouvelle-York, ota a cet-
te" provir:J.Ce ,tout pouvoir de l~gislation"4 
i~~R. Loyalty Cru,~Diderot as a disciple of English· Thought' ' 
·(_Columbia U_niversity ~ress, N .• Y.,I9IJ1 p.477 ., ... 
·. '. : · ~-de' Dickinson, tradui tes ~.Paris en I769-. cf. Ch. Dedeyan, . 
. . (op. cit.) p~ 255 
3 -A-rT.,' IV, '86 
. ' . 








·69. r;; • · . . .. 
' · 0 • 
• C"J ' _. • 
• 0 
·Et, invoquant l'arbitraire et la deraison.qui cara~teris~ . 
. . . 
- . . . 
~a po~"i tique bri taimiqu~, Diderot .. conclut: .. 
. . . 
nce.tt·e ·af'faire finir~ comme elle ~ pourra; · en· ·· 
attendant, celui··qui le premier a mis lea colonies 
dans- le cas· de prendre leur quanta moi'est un 
fou"I · 
. -
Enfin, rendant hommage a D:Lckinson qui a au insp:i,rer. "un 
. 2 . . 
'amour violent de la liberte" ' Diderot s I adr-esse ici a 18. 
-France des !.privileg~s; ·aus_si bien qu·~~- 1 1 Anglet~rr~: 
-., 
' ' nun peuple marche· a gr~ds .pas vera sa destruc.tion·, 
lorsque lea particulier.a considerent leurs propres 
interets comme independants de . ceux du public. De 
telles idees sont fatales a ~eur patrie et a eux~ 
memes. Cependant combien n 1y ~=t 1 il pas d'hommes 
assez faibles et assez vils, pour croi~e qu 1 ils 
remplissent tous lea devo~rs ae la. vie, lorsqu'ils 
.travaillen~ · avec ard~ur a acqro1tr~ leurs rishes-
aes, leur puissance et leur creqi t, sans avoir ··le 
moindre egard _a"' la societe sous la protection de 
laquelle ils· vive~t; qui, lorsqti.'ils _ peuvel)t obte7:, 
nir un avantage immediat et personnel, en pretant -
leur- -assistance ·a ceux dont les projets t-endent 
p:18.nifestement au -. detriment de. leur pat.rie, .se fe- , 
licitent de leur. adresse, et se croient fondes a.-
·. s 1 arroger 1e 'titre de fl.ns poli tiques? Miserables· 
dont il est di:(ficile de dire s'ils -sont"'plus di-
gnes de mepris -que de , pitie, maie dont les" princi-
pes. s·ont certa~nement~- au~si <:}etestables qu-e leur" 
condui_te est ~ernici·euse. 1'3 · . ,· ~, · 
Dans une ·phrase a propos ' de 1 I appel de Dickins.on. 
aux insu~gents · americai·ns, Diderot a ces paroles. significa-
. . ... . 
tives·, a v·ingt ans de· la Revolution, qui revelent bien ses 
. . ' 
I ' ~ 
se~ timents vis a vis de·._ .. la. phlloaophie anglaise que n9US ·_ 
- .1• 
vepons .d'evoque~, ~es empr.eintes, .~t qui marque~t ' en meme 
-'I . -A. -oT. ~ -tv_,' 88 
2 - ~' P• 88 
.. 
3 ~ Idem, pp. 88-89 
.. - • 
' ' 
0· 
.· .. ~ 
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-70.' 
temps ·le~ le9ons· cie la Raisdn ,universelle 9-~i - _;t'.~ement 
• 4.1 _, I ~ ~ 
. a prendre · pers~nnell~ment, de pl~s en plu~, ;-po'si tion pour 
. . .... ' ~ . -
~ re.:formfs~e radical des ab~s et du gouvern~me~-~: 1 
-"On no1,1s permet la lecture' '.de ces choses-la, et 
·· 1 • on est e tonne de nous trouver, au bout d' une . 
dizaihe d'annees ·d'autres hommes. Est-ce qu'on 
ne sent pas avec quelie'faci~ite·de~ ames·gene-
reuses doivent ~oir~ pes principps et s.•en eni-
. ·vrer? Ah.mon ami, .heureusemetrt les tyrans sont , 
. . encore plus imbeciles _qu' ils ne sorit me chants~ 
ils disparaissent; ~es leQons aes grands hommes ' 2 
{'rue tifi en t, · e t 1' e'spri t d' une .nation s • agrandi t 11 
. :' , _Tel es\, en ~o;,clus~on. d:._ ce :·cliapi:tr~, Dide.roi pass~onne par 1 'a~rt angla~s qu' ~1 a en quelque .so~.ii.~:l... 
. synth~tise et reflechi.-Toujours cocardier, le ' traducteur 
(. .. ( . 
de TemJ?le Stanyan, de Chamb~rs,et de Jam~s~ le.·jeune dis-
·. ciple ·de ~haftesbury a fait son chemin; 1 f"adm:fra teur de · · 
.. . ' . 
Ste_rne, le p~negy'ris'te de Richardson, l' auteur de Jacgues 
~ 
•.. 
..r ·le Fa tali s te n 1 a bqique pas pour au tan t sa per.sonnali te 
ou son temperamept. · Les quelques volUm.es de Chambers.· .sont 
devenus les treiite.:...cinq in :folio de 1 1 Encyclopedia, illus-
.. 
.. 
tt>ant bien 1 'utilisation personnell"e qu.' a pu faire · Diderot 
de Shaftesbu;y, de Hob.bes ou . de Locke •. "On peut .rec~nn'ai- ' ." · 
t're. que ·l'Angleterre philos~p~i-que, · scientifique et .iitte- . 
·raire a. eu· en Diderot que lisent .la }~ranee et l 1 Europe des 
• : I• • 
' . 
: JJumieres un enn~mi de sa po~i tique et ~e ses moetfrs, · un 
I -le terme ·•'revolution' (~u' revoluti onnaire I) ·nous semble' 
'·prater a confusion dans bien des cas ·(vu 1' epoque),. et' ' • . . · 
. dans . bien des·· ~as nous, preferons en . evi ter 1' ~mploi. . .:; 
Dans ·L•Essai sur les regnes de ClaUde et de· Neron, Di~e~ · 
rot notera apres la revolte victorieuse de l'Amerique sur 

















propagandists et un ihterpret.e cons·cient de ses pr:opres· 
• I 
. possi bili tes, souv~nt en~hou~_iaste et genereux; quoique . 
-toujours. sur sea · gard'es'~~~ 
-.. _ ... . 
. Ajoutons, que c'est conscient de ses propres 
.-
possibilites a_ vis~onner les ipees.phflosophique~ et po-
. , 
y . 
litiques qui -se presentent a son entendement, .. que Diderot 
'· : , ·a·n philoaophe qu' i ·l .est·,- se penchera de plus en plus ..,.sur· -· 
-;.1- ' • . . - . . 
,, : ' ' ' . la • mul t:!,.tu.d'e'/ qu' i 1 ~ ' engage . a condui re 'du desert' ou la 
• ..,....,.- t~ 0 
. ' .. ,: - ~;hie· ne peut enseigner qu'a mouri.r, jusqu•a la re_. 






. " , . 
I I 
teur~ _qui_ ~e t.r.ompent, leur plu~ redoutabJ-e' fl~au"~ •• 
l .. "' 
' '- ~ 
. ·. 
··, 
.. 1!!1 ' 
. ,< 
. ' 




// puisse la re.volntiori qui ·.vient de s•op
1ere~ au dela des mere, 
en of£rant a tous les habitants de l'Europe un asile contre 
le fM.a~i~me et la tyrannie, instruire . cewc qui gouverneni 
··.:--. les hommes, sur le. legitime usage· ae leur autori··te" · · · . .· 
'-... : .. · ·A. -T. ,_ III, 324 : . · .. 
. ' . . 
2 . -A~-"-T., IV; _8g-
. ·I -c11\·· .Dedayan,· op. cit~, . p.,~258. . 
_. 2 -Essai sur lee re gnes de :tblaude .et 
· · Pari~, I 97 2 ) t. I I , p ~ · 4o6 , ' .. de Iieroh, . ( bi blio • ;I0/18 
". 
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. 
INITIATION POLITIQUE DE -DIDEROT 
.. A TRAVERS.· L'ENCYCLOPEDIE ! 
' . ~ ~ 
-. . . . - . . \ . Quelques .. proposi:tio~·a~-
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·.7.1') .. ' c.:;-·-;-:- - -
"Il...:itfau t .mivrir t6U.\es J.:e~ po.J;"tes de 
son ~e a toutes le~· scienc~s e~'a 
tous les sentiments" .VOLTAIB.E · · · . 
''Il faut q_u!'un peuple soi>t J.,::i.bre . ou · 
cro:le l I e-are 11 DIDEROT 




. " • I 
' : 
.. 
Lors~ue 1 1 ~~ · ·abo'~d:e la ·poli t~q~~ .-d.~ Dia_erot: 
• I " ' I ' ~ ., ':", • • ' ' 
on s~ heurte . ~ 1 embiee .a une definition partisa~e voire a' 
I ' • 
.·.une . m..ta.nciati,on du· mot _poli tj,que. IY 0est clai.r que Diderot ' , 
- .. . - ' .(' . ' .... ,. . . . . . ' 
. ne pass'~ :pas -, ~l.pC yeux de·, nombre d:el ses .. com~entate'urs et· 
: c.. ~I (' • • • • • • • ' ' • tl • 
. •: . . "experts .. ~ive:rsi taire_s' pour ·un.. ec~ivai'n .po'ii tique: .c~mn:ie . 





·le ra:ppor;i;e · p~ ve~_niere1", . E. -Fague.t, · p. Mor:net ·, ou J; Tou-· ... 




..chard ·.-n' y 'pre-tent .. gu~re ~ iten_,tion-·; 1~ ·_cri"ci que ~arxist·e ., 
~ 
4ivi~ee, soul~ve le 
. ~ 
( ~ ... ~. .. . • . .' • • . . • .• •. ' • 0 • ~ ' • ..., 
pqu:r;:. ~::t ~e) ,t!_ontre,~·· J •· QestreJ.cher a1-
. . . ., . ' . 
. . . 'lant· meme, jusqu·' a ·p,enser 
I • t .-
q~e _si l D~d~r.ot n 1 ·est P.as . marx-· 
' _.· - : . .' . . . ·.~ . ·, :. ,f --~ iste, ctest que ,$on siecle_ ~e lu~_ permet pa s de l' etre ;' 
' •. . . . .· ~ . . .. · . . . . 2. 
I 
.. I· 
· Lefebvre, lui, fi.ccuse ·sQ,rl ''absence de dogmatisme": -'Y. - Be ... 
• . .• •• I I .. ~ • . . . . . 
' • . • 0 • ' ., • ••• . . ~ • • 
. .' not, le· ·premi·~r, · .edi.t .e les Text_es poli tique~ ( ~d,. Social es 
, • :- IQ6o)3 • F~ul ~rnihe .<pUblie 7na!>it~),e~ Oeuirree Poli t~quea 
... ' 
. -· 
"·· ' \, . . ~ .. 
! I " ~ 
:> • : " 
'i ~ •o 0 
1 .. . 
·r ...:oeu:vr:es pol:i·ti·ques., (Ga rnier"· I 963), _I'htroduction. 
"'\ • : , • \ 0 
2 : ~Diderot~ . CLes Editeurs reunis,' I949) ,, p; 298 . 
(, J .J~. Benot' · ·~di ta :·~n . .. 1954· 111 Applogie potlr · l ·.'·abbe G~liani ' 
da,ns La Peri.see, no. · 55, mai--rjui.p. 1954,. pp. 3-35/ . • . 
. ~ ... · 
, c. " l ~ CJ 
• 1 ' j I .~ 
... ' ~ . ' ' i • • ·p \ 
· · I i ·e s t ·auss:i. 1' 4u teu r ·de 'Di'derot, d e 1' atli~i sme .. a :1'-a nO:::· 
. ti'co'&on:ta l:i,. s me' · (Mas.P4rd, . I970 )' , · 1. •• .. ' 
• • ) • I 
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ou il nuance toutefois la port~e · poli~ique de.Diderot en 
. (~d~~.imitant· "dans le t~m~si~ ·-Ceci di~, i _l e•st c~a~r que 
. Diderot n 1 est ·-pas et n 1 a jamais vou·lu passer .. pour. dogma- · 61 
' I ' ~ · I • 
· t:ique, de rqeme qu 1 i 1 n 1 a j amais propose un sys·teme poli ti:_ · 
que· 'plus qu 1 un dialecticien' . .'c •·est Uri'· ;,pas~ionn~" 2 · iJ.. · ' . . , . . , 
n I a rj_~n .t(fi'un eXpert jU':r~idiqUe OU d I Uil re:fgrmateUr pO·ll.·ti.- • 
• • • I 
. ~' . . . 
. . .. ' '· 
. · que capable d 1 elabo~er et .de composer des oe~vres·telles 
.. ' ~ . 
que L'Espr~tde_~ Lois_. ou .le Contrat Social. Il n'appartient 
~as non pfus ~ la hande .'des francs-:-tireurs de systemes" ' . 
sociali~t}.s U:-toplq_ue_s tels qu~ ceux propose~ · ·par Dom Des- · 
.champs·, M_?relly,_ ou f,1~ly et autres ~Ed~9-s~ien M~rci~e·r·~ .• 3 
' , 
,Toutefois, il.a ~orge ' et· cau'ti.o~e, au:tant· Sinon plus LJ.U 1 
· _aucuri; cette doctrine poli tique des. lurnieres qui., conime le• 
(' , • • ~f. · • • • 
:' note P_ •. Vernie_re, il ' 'faudra bien uri jour preciser et nuan-
.. ' 
. ~ ... 




tique au sens militant_ ou doctrinaire du terme, on 'parlera , " 
plu to't d'e sa pen~ee' d'e sa philo~ophi e ,, ou mi eux ~ncore .de 
son attitude politique· qui ~ontinue de yivre c~ d' in~pirer, 1 
~I;) • I • ' 
• I • ' 
en . e'tan t une rJf~rence mouvan te . touj our's. vala ble. 
--------------------------~--------------------~--------------~· . : 
·. 
' . . 
I -Contrairelnent a Y. Beno.t. ·Remarquons que 1• oeuvre poli ti-
.. que de Diderot r:~ste inc.omplete_, et' noe · douto·n's pas que 
,, ,de nouveaux "morc.~au~t"· vi_en'dront s'y'ajouiier, gdice.:aux 
nombreux traV"dUX . et recherches d I erudi ts tels que' J .• Proust 
. ou ·John . Lough. · ~ . . 
.2 . -"La r~ison si:Ins les pass,;ions·, sefai t presqUE\! un roi sans. 
. suje'ts' Essai '§Ur les ~egnes de Claude et ·de neron, . . 
(Dihlio. IO/I8, I.972) ' t. II+ . p. II8 · · ,.. 
3 -La fausse'attri·bution. du ~de la Nature a Diaerotl·lui 
valut les' _ accusation's~d. e1~lrpe lors de la ·conspiration 
·."'-. '· de Babeuf· et des Egaux · · . . • . ~ . ·, · , 














I , ' 'J 
La pensee poli tique d_e Did~rot est ·a 1' i.ma.ge . de' 
. , . . 
I ~ J , • • • • • • ·, • I 
1 'homme: complexe, rusee, bo.varde e·i; . secre·t.~ •· .Comme son 
.~ ' L 
· _fidele a!Jli Nai·geon· -1 !·a .fait remar9-uer, il pretai t a t6u~, 
anciens co.mme modernes "s~~ - idees, ses reflexions, ses · coiJ;-
jonctures, ses 'ctoutesfme~e", · e'\. s~uv~nt, ~'ce .qu'il d_i-t''va~t. ·: 
. . ... . .. 
.. , . ". . . . , ' 
mieux ·que ce qu' ils ont pense'! •. Lo.rs_qu' il lit ·'llll livre, 
~~~ente _ ~i n~ 1' an~lyse, · ma:is· le 
• .. 0 • "•bJ. . ,I • 
repetons.-le, ni la. patience de ... 
. . . ' 
nous di t .Grimm, .. ii ne le 
. _, . .. . 
. r~fai t 2 • Il ~e p.os~ede-, 
lecture, · ni. · 1-•a.Pp+ica:t~on, · r:~ la rigu_eur ~e'tho.d~q~e . ?-'.un ~ 
Montesquieu ou d'uri Houss·eau, q_ui digererent une infinite 
d 1 oeuvres etengues sur _la sc:lence. j~r.idique' et· le droit ; 
. poli tique. Il est ~eme sommaire et ge~e.ralis~e, a: ses debu,t.s. 
Ce n'e~t qu•apres 1765', lorsqu~il,a~ra .. l•occasion . et le . 
' -
r1 
. ~ol·oniales. avec l~ay_nal', e ~onorrD_.q_ues ·.avec G~l~~n'i, . ·sociales 
- .. 
·. ~vee -Catherine:de Hussier que sa pensee polit~que, ~oin de 
.· :t se\ laisser · engour~ir_ , s'' ~i t~r~· ;tout ·en faisant 1' a polo.-
... . . 
. . 
gte· de la mait~tse de soi . 
.. ' 
D' a pres le.s r~cher:?he~ .. me~~-eS" P§lr J ~ · -Pro~s t· 3, 
· on tsait qu~ les iecttires. politi~ues de Diderot sont peu 
nombreu~es ,· c_e . qui ~e . sief1ifie pas c;!U' i~ etai t ~~1 inform~, 
• . • f:> 
beaucoup ~s •'en fau t; il a~ai t ses · amie, ses ·informa teurs, 
~ I o \ • '• 
. ' 
I. -liendons ici. hominage a 1 I in tu~ tion d:"'e Michel~t .qui le re-
. stim~ ainsi :-· "Nul monwnent acheve n .,en· reate, mais cet es-
·prit corrunun; la grande vie qu'il a mise enL ce 'monde, et 
qui flot.te, o-rageuse, en ses li vres 'incomple ts, source. 
immens'e. e·t sans .·fond .• On ·Y' puisa cent ans. · ·L • infini r.es-. 
. te eiicor.e 1' His to ire de Fran_ce,, J<-VIII,e, · ch .. ~I ~ , II, I886· . 
' ' . . .. , 
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.75. , . 
. . 
' . 
ses. ''espions',' '. e_t ie / travail e~cyclopediq'i.i'e auquel il con-
~ sacra Vingts annees · ~e sa .vie·, . lui a ~ourni 'une matiere a .' 
. connai ssance, inegalee~ De~ lors· , il ne fat\,t pas s 'et'otmer 
. .. -
qu ··apres avoir passe -une jeunesse boheme o<:let libertine ·au · 
. ' 
service. d'une .connaissanc-e morale V:.ecue, DiJero.t, -· iorsq_J! il 
• • t) • 
• • • .I • • ;.Jvf"JJ . ' . 
:se plonge daJ+S la traducti6n de t _extes anciens e'tvcelle. de 
. . ' ~ 
Shaftesbury, :11e d:isposai t que- de i:efe~ences personnell·es , 
p'our juger de la valeur d~s do'ctrines qu , -i~ i~terpretait. 
Ce.ci 'expl~que q~e- toute'-la 'pensee de IDider~l est. d'ab~rd 
, ' •, . 
/ • • ? • . • 
, une aventure intel~ectu~l.le, qui· osciliera perpetuellernent, 
.. . .. 
• • - t • • 
·q_tii ·se pr~c:i.sera -c·ert'es, · immuable et ineffagable, et qui 
• ., r -
repose sur un pi.vo't. fixe' representant . qu~tre , certitudes .· 
eJ_emen tai:r•es ~ a savoir: SOil; a~}H~;isme en ..  rupture de ban, 
. . ·sa haine .. Q.u despotiSII),a-t._ sa ,foi en la vertu et aU bonheur, 
so~ plaisir ' de·vivre~ Mais le propre. de ~~derot, son origi-
. ., . ,. . ' . 
nalite, et la 'difficulte que nqus· avons a. le cerner, est 
.L ~ .. • • 
' du ··au ·fait q_u ''il . d.eplace en la .parcouran t la gamme de ces!-_ 
POSi ti 0ll9 1 j QUant 11 1 I hor.iim.e OrCheS tre.11 a la fat:; On _dU l'J-eV9U 
. . . 
de Rameau. I.J s ··en explique lui-meme: 
~l . . . 
• . . 
2 -Voir aussi Y. Benot ( c;:p. cit· .• , . f;l?-sper? 197.0), ~J.!l.ffil_l_a_rj._t_~ 
· g._u_ ~~!'~O_np~g_e, _p·p., 24-77 
o' 3 . -Diderdt et 1.' Enc,yclopedie ( Arinand Colin, I967 ). ch. x, .- : 
PP· 34!-348 . . ' " ; ·' 
I. ·-En 1747, dans s~, Prorrlgnade. '' du,.sceptigue; ~·Did·erotl declarait 
• 
11 Imposez'-t1oi .silence sur la religi·on et . le -gouve~nement· · 
et je .n'a;i. _ _ plus rien._a ·dire•f A • ...;.T:- ·, :r, p. I84 .- · . :... · 
-:: ·· .. 
•f •• 
. ,.. 
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'"Il' ne composait pas, · il n 1 ecrivait ·pas; il . . 
· causai t li bremen t · avec son lecteur et .avec luf-
ineme: il S 1 abaridonnait sans res'erve au sentiment 
. de l' ad.mira tion·. ou de la haine, de la peine ou 
du plaisir _qui se succedaient · ~u fond de son · 
coeur"' I · 
Il presente ·· p~rfois "un ·masque qui est ceJ_ui 9-u 
. comproml.S'' voire du refornrlsme ~ puis_ celu'i de la -;r~vol te 
~ ,· 
et de ·l :1'extremisme; parf'ois, il ·1es superpose · en ce qu 1 il 
~ ' . , 
appelle de "foutues phrases"; ';3-U sens deroutan~: 
"Si ce tyran et?t roi par· ~a· naissance;"" ou par le 
( 
· choix lib~e des peuples, il est de principe par- : 
mi ·nous q e, se porta t-il, aux. plus e::t;ranges e:xces. 
G 1 est tou ·ours un crime· horrible que d 1 a tten.ter- · 
;a sa vie. La Sorbonne l'a decide en I626"2 · 
. . ,; ' 
- . 
Cormne le souligne ·P. Ve~n:iere, Diqerot propose 
. . 
un princi.pe, uile fin morale et no-n techn·ique: "la poli ti- ·. 
' que n'a pas pour but de conaolider un pouvoir. ou ·de fonder 
une obeissance,; mais de permettr.e S'itJ.on d 1 assurer le bon-
, . . ' . . . .. 
·:heur des . ;euples" 3 • Il · s 1 agi.t. · ~~·d~ lier les · homm~s ·par .un 
~ ' , . 
• 0 • • , 
c..o~erce d •·idees ,._ et par 1' e~ercice · d' une bienfai~nce mu-:-
,, 
tuelle" 4 ;· Ceci .donne une · i'dee de l' imp.ortance · a.c~orde"e. par 
,. 
le :philosop~e aT' opini·~ publj,.que. Son role .de: ·p!tilo·sophe 
,o .. ~ 
'en fai~ le porte-parole -naturel .comme · fl en fait le pre~ep~ 
• • • • • • ' oJ 
te~,r· P pur _Diderot, l.a solution :du, •probleme poli tique h 1 e.~ t 
.. . 













pa:; 'tant £ chercher dans une reforme 'des izmti .~utions _q_ue 
/ ) . ~ "' .. . 
dE;Lns ;une revolu ~ion de l'.opipion •. Il ~' agi t encore de· la 
a~\dep~pularise,r'~, de lui faire prendre c?nsoie~c-e de son\; 
\: I 
.devoi·r • Didero:t s'.insurge c·ontre 1' opei~~ance passive d~ 
• 0 \ . 
S~neq_ue _yis-a-vis a.u '"bon plaisir"qe Neron; .1~ · sa_ge est 
·1' i,ntermediaire entre· les 8uj-ets. et, le souverain: i], .doit 
_. • ~ ' I • 
.. 
"La voix du philosophe qui contrarie· celle du 
p.euple, est la voix de la raison"2 
.,. 
et averti~ le second: 
"La· yoix du so'uverain - qui bon trarie · ceile du "'< 
peuple, · est la voix de . la f:plie 11 3 ~ 
Diderot. lui-me~e est un . . temoin entre des victimes 




"Quoique noue ayons vu-de nos jours des .souverains 
v~ndre leurs sujets · et . s'eli~recharige):' des cont:z::,ees,-
. ·' line societe d'hotnme:3 n' est pas ·un· troupeau de be- . 
tes: · lee traiter de la meme .'mariiere, c'est insul-' 
te;r ' a 1' espece h~aine. "4. ; . - · . ~ 
. 1 . 
. ~t,- il ne f'aut _pas se taire: il f~ut, coute que 
r\1 , 
. ·. 1: ·c.o~~e; i·ns~ruire l'opin~on'publ:i.que, d~ fac;on ala rendre 
.... · r~spectable, en la dcibar~ss'an~ des~rr~.j~ge~~, de·s supersti~ 
.. . 
I • ' ' 
.·r -"se depopu).ariser, .ou 
"chose 11 Di.derot, -Es.sai 
2. -Idem, . II,· p. 87 
3 -Id·em. ·· o • ' .. 
4 -ldem, I.~, p ~· 88 ~ -
~. 
• 
. I ·. '· 
. . . 
...... 
~.-&- • 
• • • 1.' • • 
se rendre m.e~ll·eur, - c' est la meme 


















tiona, de ' la "foli'e generale" qui entretient son' iner.tie. 
. . 
.. C'est H•. toute· la politique de Diderot. C'est la l'expli-.· . . 
' ~ation de sa theorie 0 .r ~ "" sur J.a posteri te. (!'on D.e pense, on ne ·. '· 
. . ) 
par~e avec. force que ~~ fond de sod tonibe~u" ) 1 ~ et du sa-
. . . 
·orifice accorde .a.l 1 entt-epri~e.Encyclopedique. : .- . . 
Pour. fixer des points, de .reperes ·'a. 1 I evoi~ tion . . 
. 
d'une pen~ee si fluctuante, il est' usuer de tracer les ' pe-
riodes de sa vie et. de son .oeuvre. "On ·di.!3tingue, grosso 
·modo, deux. peri odes pol~ tique~;. ~e p;rerniEn:·e p·eriod~ com-
' . .., p'rend-:~eS premiereS OeUVreS jUSqU I a ~On emp.rl·S0lm9ill9n t . a. 
... . • ' • • f' 
-----~e~;:JT ' puf.s son·'.engamemE;nt au travers d~ l 1·E1'1:c.yclopedie.· · 
' . 
'' 
jusqu I en I765; la second·~~ :P~riode pre sen te" une -or:f)9nta:tiqn· 
.,._ • • I . 
· · · ac·centuee·. et definitive uu cours 'de laquelle l' auteur.. s .e 
., . 
·. ~ · . . . . 
pe,nche sur des rrob~emes' precis, et retrace le bilan ,d'une 
vie longu'e, "et. ~otijours a remplir. Cette dernie.re P~ri'ode 
, , • • • • r c 
est aussi l 1 evane.scence de sa ·pensee· P<?li tique., mili tante 
et' engagee, iranchissant les' barricade~.· d 1 un systeme ebran-.. 
. "' , . 
' . 
r • 
le, COUde B COI.tde a\teC 1 1 ess,c;:>r bOUrgeoi,S enCOre innboent 
. .; . . . 
mais solide-:· c' est le ci toyen Dider6t qui ecrivai.t a lIar- . 
. ~ . 
. ticle Eour gecv:i:s de l 1 Encyclopedia: ·· 
. "La g_uali .tf~ de C:i!toyen ( ~upp.ose) une societ~ 
don~_chaque ·particulier-connait les affai~es . 
=_ et ;3-ime le· bie.hi et peut se promettre de·par-
venir a ux premieX:es .dign~ tes 11 • 
" 
. ,, . 
I~~"c·•. est : l~ 'lu'il··~aut s~ placer, .. c.'est de la q_u 1 il :faut· 
s 1 adresser aux _homines"; Idem, II, p. 3q 
o· .. 
.. __ ~ 
' • I 
. ~ ·, 
'\' 
' . 











C' est encore 1e: m~me Didero·t qui · dans,... une 1e.ttre 
a · V/iltk~ (i{i 14' novembre. I77I re_pond: 
~ • • 4 • " 
' ' 
. u On me dem~dai t un jour coiiliiien t on rend~i t 1a 
· vigueur a une .nation qui' l'avait perdue. Jere- · 
. pondi s: c'omm~e _Me dee rendi t · ~a j eunesse a son _ . 
..pere, ~n ~e de_pe<;ant ~e.t en le faisant boui:llir••1 
., . 
nous analyserons ici, non pas 1 1 explosion de voi)( 
t ;~> ' • • ~ ' .. 
du philosophe au . -terme de s,on oeuvre-, -~is J.:' esqui~_se des 
' .~ ' 
premieres propbsi tions ·et prin'cipes (bases de son evolu-
t~?n ul te~ieure) f].Ui ;S I en tre~~~:pent dan~· 1~ . ~reJai~re pa~ 
tie :de son oel:tv~e- qui ·.comprend ies premiers grands articles 
' ' . ' o • I 
· pplitiques -: de 1-'Ehcycl.opedie· tels que 'Autorite .politiq_ue, 
Droit na turel ~ e to .•• 
. . , . . ' 
' . . Les. prem~~~~~ oeU:vrt:s de Didero~ ap!arais_~~ . 
surtout .co.mme- llne in"trQdU.c_t:ion ·a ·:1:-a vie . 1i t'terai~_e. Elles 
, 
' . ... ~ 
. reve'len t un moraiisme· de&jge, intr~pi<;e (et· opt~miste._ J Geci 
' .. . 
di t, ie~ Pensees' philosoph,iqu,E:s· mary_ue'nt d 1 ub_or~ ·- ~ genre 
. - . .. 
. ' . ., . . . 
1i tteraire qui ra'lw'ell~ les Peiisees d:-e. Pa~cal. et les L.ettre·s ~ 
.., 
phi;Losophiques de Voltaire.· 'rout -en se::· p.ronont;an-t pour.1lll. ·. 
' 
• . l - ' . ' • 
rna te;r~a·lisme a thee,- Diderot, ensui te, semble a voir trouve . 
le .gen:re, at .rencher'i t dans .. le
9 
me~e s ~y1-e av€70: 13; .Le'ttre: 
sur 1~-s so~rds et mu~:ts · ( I75I): 'les pe;l/seeli3 Sl;l; __ ~;· in terpr~-
.• . " . I • 
.... . . . , . . . . 
tation de la nature, e~ 1· 1-~dditiou aux pensees philosophi- .' 
' . ' • ..... • • 17-J; 
ques. c.ecil, a~r:es· av.oir' .P~sse ce_nt deux jo.u_rs 'd,e d~ten:ti~n. · 
. .. • • , • '.. .,<f , , 
· I _ -c'orr.esp.on.d,an·ce -de: Di'derotf. (~d. ~-bth '(j~-~<iu'au .- tom~ X;II)', ,. __ 
et-. Varloot, e'd~· de Mirfui t; · I953-I959·, XIV 1;o~es parus··)", 
··_ xi,' p. 22,3. Vo~r ,_.aus·si A.-:r., II,- _p. 276 (Lit~futation · . 
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·(Refusant:ie .consei·l: · d·e Frederic ' II 'd~ s'ex;iler e 't,de "~ais-
. s~ • . ·. . . . ··. ; , . , . . . . . • . . 
ser ·.crier les bigots",' · nid~rot '(}on~inu_e m~me_ de . publier 
' • Q 




.:;tf.firmer qu'il n'es·t ·pas redui't au silence). Mais .vite~ .la . 
. redactiO~ .<J.Ef 1 ·., ~ncyclopedie 'Va 1 1 a"t?BOrbei'. presq~e eXCf13Si·-
vement·.pour. plus de _ yiiJ.gt'· ana. 
' : ,. . - : ~- ·, . 
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' . . 
I . 
. . 
"1' Enciclopedie ~st 1a grande af:faire du temps, 1e· 
but ou tendai t tout_ ce q~i lt.·o> precedee, 1' 0rigin·e 
de :!fut ce qui .1'a ~ll:ivie, _et consequemment, le 
vrai centre d 'une his~-des idees au tlix-hui-
tieme siecle"I · . ·-
.·. I ''.;~-'>. r.t 
·...:_.:.i ' . 
/ -. 
:· P<;mr essayer de mii:eux cern.er· .. ·1e rOle de Did~rot, 
~ • .. ... -~:::·.; •• ~·~4l0 : • 
11 serait·.bon de -voir d'abor.u .... q:u:·e·l' etai t 1e milieu e~cyclo-
. .· ' \ . ,.. .... ~., .... 
' ·pediste, . et en quoi:--cet:t~ oe~v:r~ commline et inmu~nse rneri te-
.~ . . 
. , . 
·. t-elle ·1 '.appellatio-n d.e "veri table ~machine d.e ·guerra". 
" .·. 
"En un rriot qui re~ume t·res bie~ leur philosophie, . 
les ''Cacouacs" e·tuqi~nt ·1a '-. J?.a't1,lre· en _ tol:lt"_2. . 
... . . . - \ . 
C 1 est la r~isori d' &,.~e me'me de_ 1 'Encyclopedia. 
: . . . ,, •• ··' . • • . ·: . • . , I . . 
colla_bora teurs ,- ·. t.o~sJ_ses sous·cripteu~•s, queJ.s _qu ·i~~ · Tous ses 
· fu~sen~, quo~ qu' ils e~ attendaient~ 'etaient. avaf1t tout p~r:-
\ 
. tis~ns de- la "regeneratio_n des idees": Il ... s I ~gi~sai t~ . ~~1on 
D~.d~~ot, de _ ,;~han~er 1a manie_re ~orune ~e--~~~n~~r'? , _ ~? · ~en-:-
, ; ' • t1 • ~ • - ' • Jl, • 
dant la philo·sophie populaire . se1on les preceptes du Chan-
. . " ' . 
. celier Bacon •• , 11 se torma, en Europe ·, une clas~e d I hom.mes 
' • • • ' • • J .. .. 
. t ". . . 
· moins .occupes de · decouvrfr ou d ··appro'f"ondi_r ia .viri te .que 
• ' ' ' \ . . . ' .  . . 
de· .1a · ~epandre"'J "c • est. cette ·li berte d' expressi~n, qui a · · 
choqu·e_ ·1,· c;t~tori ~e i~ 1~ me~~iuit dans l' embarras,. Et1 ~f:fet, 
l'Encyclope<;lie..E:~tant e:-le-meme- .~ne ·af:f~i.:re· :~conomi~ue consi- . 
~.9:r;-a~l~~ d 'upe ·'pa;·t·, . repondant -~U - VOe,U q_:•un' p~blfC . bO~;~eOiS 
. ( 
.. . 
r ' ~Brunetiere: EvQlution des genres 'da~s,l•hlstoire · d~ ~ 
. li ttera ture. ( H'achette; I89.0) I, p· • . - 210· · · · · . -:_ · - · 
2'\.iJ -.N •. M.oreau: Memoire sur les Cac6uacs, (Mercure ·de J<'r~nce; 
-.oO't. · !7·57·, p.· ·r4'){le mot·,- grec kakos signif,ie mechant) , 
~ - 3 -Condorcet: Esquisse d'un tableau histgrigue... _·. · . .. 
-4 ' -V' ol tair·e fait o bs erv.er qu.' elle fit vj[vre pendan:t 25 ans 
. plus. ·de mille ouvr:lers . et circular .un cap.l, ta+ ·de /7.650.000 
livres ·~ Diderot. en Jo''ans ne -tou'cha pas so.-ooo livTes. •' ' 
(voir _J.,P~oust;op~cit.!· ~· 5_;1- ~11 pp.'• 45-58):: ·_ - - : 
' ' 



















; • • ; • 'I 
.• 
. - .... t. 
. ~c~rtfr~, fortune' ·.et souyent associe aux affaires d.e . l 1 E~at . I 
il est. done dans 
. , . ! 
l 1 interet fi!nancier et 
, I . 
. . ,, \'). . 
so:i. t ·· COndtit'te· a t~rme. Mais, d' autre part, 
cul tu're1 de 1 'Eta t 
que 1. 1 en ~repr:ise . 
1 ..
'1e. pouvofr. peu.t diffi cileme.fi t tolerer que l' .a~ tori te ~oyale 
.• f•. 
. . :I . 
ou la religion so:ient mises·~ ~n - caus·e ou prises a part~ .. · 
·. . !..- --· • . 
·' 
c·omme· le. remarque J.Proust," ·· l'h.istoire· politiq_ue de l 1En- · 
. . . ~ 
. , 
cyclopedia .ne sera ttue . "le developpemen't de ·ce.tte 'contra- · 
. ·~ I . 
dict~·on fondamenta1e". Ainsi s'.expiiquent les projets d'all,er 
. . ' poursuivr~ ).e ·di c.tionnaire' a 1' etr~nger . ~ tilises comme . tfne 
me~a.ce vis:-a-~is du. pouvoir, et la·· permission · tacite, ace or-
dee · coinrrie un comp·romi s. im$yi tabl·e, po~r l~'s d:ix derniers 
yolumes • 
. . 
Tou·s · ;tes · collabora.te:urs_ de Diderot, 1b:ien . q'll: r ils 
·sofent pour la plupar;t bourgeoi's et _pos-sedan.t ·s; iJarta.'gent 
taus , e.i £ .l 1qvis meme d~ Dider.ot, {m "gout po~r les art~ 
9 1 j ' • 
'Uti1e9 11 ~ ,C I e~t-a~dire une apti t~de B Servir le progr.es 'deS 
. ' 
s6ie:oces, des .arts·.et des metiers. 
~ . 
I ' 
''Nous avons _.e~ pour ennemis ·declares la cour, les ·. 
erands, •·les mili tair.es, qui n' ont jainais d 1 autre -
. avis ' qu~ celui .. d.e Ja· cour, les pr!H~es, 1a poiicEt, 
1es magis:trat·s, ,ceux. d.' entre ::I..es gens de ''lettres 
·, -qui ne CQQperaient paS a 1 I entrepr~Se'. leS genS 
du. monde, ceux d'entre lee ci·toyens qui · s .1 etaient 
laisse · en trainer par la' multi tude" 3 " · · 
I ' 
~ • ~ I 
i -Bossl:let, theoricien de ·1 1 ordre . thcocra t.iqu·e :. "Le pro pre 
"de 1 1'her~si'e, c.a.d. de celui qui a -une' opinion •p'artit:u- · . 
l _iere, eSJi de s .' attacher a ses propres pensees" ' . . 
. z·· -Voir, J .• ~· . .P'rous t ( op. cit.~, ) p. 20 .. . . . · _,.._ '\ 
\: :3 -Diclerot, · Memoi res pour Ca'the~in.e II; ed. P. Verni,ere, 
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83. 
·J 
, / e, . 
Gomine le ·aauligne J. Proust, '!:r:to~s f'oyons ainsi ·· 
ap.para1 tre, dan·s. bien _des 'cas, un contraste mlrq_ue entre .la. 
posi tion·1.du p.ersonnage d~ns la hierarchie .sociale tradition-
~-
nelle ' (clerge, nobl.ess~ .•• ) et_ son activi te oSOcial.~: .. ·il es-t . 
I , . . . . • ... . ·• :1';' 
' • ' • • • # • • '. :.'-•• 
'amateur, savant, artiste, et c 1 es~~,....ce'titre ert reaJ,i.te ··:- :;· 
ciu 1 il . col~~b6re ·a - l'.Ency~lopedie"1 . . · -., , .!~· 
' . 
Les '"'Encycl'opedi stes ,-.. en ~ se pr~posant done a ., ras-· 
. . 
sembler pour pouvoir mieux les pr.esenter·, les· connaissances · 
' . 
. . 
pra.tiques, selon les pre ceptes ?-es philosophes anglais, pro-·· . 
~; ,. ' 
posaient Wl ~claircissement n~u:f . d~ ~a n~ison, scientif'ique 
' . ' . ' • -- J 
au·ss'i bien que ~ocial, ,qui tte "a ~'effray~r l-ea· pe'ti ts genies· 1 
qui pas sent' · leur, vie a ~rie~ sb.i t ·a~. Ip.ir~cle' : ~oi ~ a.· .. l·· impie~ 
·· te"? . ":-:L~s ~·de.es qui en decoulaient, ne se con.tenaient plus 
! . 
dans f.e ·ca'rpan d 1 une orthqdox:ie. religieuse et despotique · 




mal ·gy.J).ee, ma.is convoi taient }- 1 evas:j.on vets 1' existence 
d''un i ,deal .h~i·ta.~·~e et no~ coupab~_e .. de 1:-8. posteri,te f en 
combattant pour reconq,uerir 'le :par.adis def endu par de noin- .: 
. ~ . . . , - . 
breux · sectateurs3 corr~mpan-t tantet--i-a. -' raison l;a:~ de :bril-
.. ' - I "' 
d ~~ py~rhonisme 9:b~·olu 4 6 . 
I ' -J. Proust, .(op. -cit., ·) p. 20 . . . , .' 
2 -Did~rot; · c~~e _par .1. Ducro~: Les Encyclopedistes {Sla.tkine 
reprints Geneve, ·I967) p. 55 : · · · · _~) -"Il y a it·l 1 heure qu'il e·st cinq_uante in.ille f.ripons qui 
dis~nt·· Ce qU 1 il leUJ;" plait a· diX-hUi t. milliOnS . . d 1 imb~CileS 1.1 
Didero,t; Oeuvres ·polit;i&l:res, ed. ·Ve,-niere, p. I4I . 
4 .:.."les tyrans ·et l-ea pr&tres et "tous· ceu.x qui . -ont quel'que 
: .i nteret ~ tenir ies hommes dan·s ~' apr.u t'iss.ement" · Didero.t, 
Le, Pour et .l'e Contre,(·E.J,?.H.,"I958) p.77 · . ·. · · 
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I 
' . . . ~ 
'· .
. "Ehfin, .on y. vit ~e· developper~'e . doctrine no1J,-
velle' '. qui d~,v~i t. porter le de ier coup a 1' edi-
. fice deja ' chQ;jf9ellant des preju 's: c'est celle 
de la perfectibili te ind~fitiie d 1, espece .. humai-;-
ne"I . _ : · . · · . 
~ • • ..J • • • '\ • • 
Tout ·en pr~figur8.:1;1.t la .Declaration· de.~ droi ts : de 
• • • p~ '-·- • • , 
1'' homme, 'l'_Encyclo'ped~e ·· a vqulu etre un ·manifeste progres-
. .. . ... . . ~ .,. ' . ' - ' 
. . • . • ·'I 
.. siste ~·t, ·. 9onsequ.emment,-· polemiq_ue; ~es .-Encyc~opediste;3, . 
ave.c · .Di'der~;.ot a ·leur tete, ont vou:l:-u fa±re de. Ct3tte oeuvre . 
. . ) "l.. . J • .. • ' 
i~e~se · et __ ~~riginale·, · une doctri·ne en· marche, · p~us · R,.U' ~~ · 
. . . . " . . . ~ . 
si!Jlpl~ machine.· de guerre. · Il est certain que l' on y renco.n:-
.... . 
. . . 
, .. 
tre - -~· mon~~ de .c~~-tra:~~.ct~o~s ~t ,d,e'~capucina·~es"-· ou .se ·me-/ 
le!-lt .toutes les objec~iyi tes et subjecti·vi tes . de la .Pensee· ' 
. . : . . . . ,. . 
d~ xc~~~me ~iecle. 'Mai.s ' c I est e~_~rande p~rt.~e ' gra.ce a 
cette ~heter<t>genei te; qu_~ 1' entrep~~-~-' ·.-maJ.,'gr.e le·s -menaces' .' 
··J ~ . 1 " et"J..e.~ 1 desertions; a pu etre men~~ ~: ~ b'out~ ~eci dz_t, l'~.z:- · ~, 
- . ,. · cyclo;~die · ~ 1 a pas pour ·seule .ambi ti·9~·J 'de faire .8~rvir, 
' . 
( 
il .. v : • • • .. 
. . ··.par sa. descripti.on,- la science., au: b~n:he~r· d~ l !~umani t~~ " ' 
el·l·~ _B.,' in t:i title; en . ou-tre, Dictionnaire raisonne, et;- ,par 
Ht, renferm~ ,;ce . ~ue ·,Du~io·~ ap;elle ... ~e -.cert~in~ fe~~nta-
tion ~i verse~l~. • • do~ t on· pourrai t di'riger e,t lia ter 'les 
1 
' ' ~ \ ' t I • 
· · ·progr~B pa·r une education bien entend'I;J.~;, 4 • C'est ~~ .ce.tte.·' <> , 
I ..... : " , o -... 
.. -
. ' I 
-' . I -C.o11dorcet, Es·guisse d iun tableau hi st.· de 1 1 esp'i:'i t humai'n;.:· 
/ 
I . 
(B~ivin ~t Co. Rapi~, I933). p. 166 . . 
2 -Ce: fu 1; aussi, selon ·1~.s mots de M. Torrey ''~e·· gr~nde" 
. a venture", danS 1 1 hiS toire de· 1 I Cdi tion.•, • 
3 .-"phur les gens .s.·enses, disai:t Buffon, · la . seule -e:t ·:vraie 
science est. la connaissance des faits" Cite 1par- L.Duc·ros, 
< op. c 1 t . ~ ) P •. 12. . . . 
4 ,7DU.c'los: Considerations .sur ·les moeu!!s-.de ce sH~cle (I750) · 
· c~te par 1.- Ducr:os · (op~ cit.) p. I34 ._,. .. , .. .. 
. 
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. . '/. . . . . ~ . 
oducation-qu,vont· se pr&o9cuper 1~s Encyc1opedistes • 
. \P~~c~pt~~~~/d~ ·p~u;i!3",. .ils. voJ;it s.e .. 1ivrer ?._. ,'u.ne <?ri tfque 
dOcUmenteej es !>bUS pS.rtic;_;liera . 9. .leur . te~p~~, .'/t ' pr~.oser; . 
des· refo'rmes ·soc,ia1es (ref9rmes .. materie1lee aussi bien que 
' mora1es, ie~'-~bu~ ayant toujours p~ur cause de's pr~'juges) • 
• • I • 
' ' . . 
.• tP1 A~~c. ':ill. tens p~.atique ·et U?e. vo:l~~t.e ~
11-bi.~~~;;i~santf:l" (p~ur 
· · . . = '! r&pr~nd;_~ .1·~ n~olog~.~~~ .. -~ 1_' abbe ·.s_aint-Pierre), ~i~.!:J .:~e,non·:-
. I . . , . . . "· . . 
cent les anachroni.smes et. les ·d?-ng_ers · cfe ce~taij1as ins,ti tu;... · . 
. ~· . : . . . . ' . t ~ . . "' ... . 0 . • • 
tions'/a~bi't;·aire.el : t~lle"5,_ .'que les ·-' ·.9~·rve-~e ··, - l~ ·rec~t~./nent · ~ . I . _,· ..~. ·.. ·-· . 'l 
de la milice, 1e' drol. t de c:~asse' ~~ ... ·lf/.;:t. .. :epC!-rti ti oil ges in{-
" I , ' \ .... : • . 4 ' • 
,pe, tfjl' 'J tout ·en en proposan t 1e·~ reined~s: , • • ' I ~· 
1 • :~/ • "Voule;_;ous, r.e~d~e ·~a ili~ii.o~ r;~he . e~· pliiaS~ll1;.;? : •. 
· :..t""-:-., "9orrigez 1ee,. a.bus ' et les g~qes ,¢e la tt~i·l.1e, ~-. ·. 
I ' 1 I impot sur le se-1; ,Repartis'se'z., ~es ini'pots sui->. . 
-·. ; "vant .~i· S.. .Pr,.incipe? de la Jus.tic~ · distribut~v~ .• *'."2 : 
I • • o ' ' ' · · ~ . ~ 0 • ! . '. . . A 1-'eur a~~' . ces a bus 's ,·. OJ>:ROS~n it ~ .un~-· meille~re " 
I. . , 't ~ . 4\. ~ • • 
/ .:~estion · economiqu·~ ; .; .c~rtai~s· B~,cN.1c·J.~~~J}~~s1i~· s "ej;aie~t me~ · ·!' 
J • ,. t • () .(1 " ' ~ I !. . -~e· 'ass~ies avec eqthousiasme"· a~ .. ·m~~v:em;4,t ,p·l1Y~i-ocratiq_~e3, .. 
'' ::: I pZ:fmoteur d •tine ~c~ellce n~uV~lle . .:_:(,Economi~: poli t~;he; ' 
. ; ·, .. 1'es : physioc:at~~-;' ~~n t "· Q~esn~y _( ~u~~~r _des f'a.Jl!.~~ ar1t~~les . · 
. . """'" . ... \ --u 
. Grairis_ et· J!,ermi·ers), avaient· euyles p:;-e.m;i.er~; · ·.1' f?-e~e d 1 ap.:.. 
. I . . ' ' . . " I . • • 
0 .p. . . ' " . ' . . ' . . ., ' ,., . . . 
' . J I .·)' I ' ' p1iquer au monde so~.ia"'l. :1:-a ~ methoqe qu J on.; .P:ppliquai":t af~~s\ 
... 1 _ ;r · , • . ' • ·: 
. // _· avec atrec~s· au. manae. ]Jhysi_que; ~>n Pr<ls·entilll~ "un ,ensemblE!' 
. " de ·~eclamations ~u·~pi't&es . pa~ les :p~s.~_in~. ciu j>~y~" '4 , . ·- '; ·. 
. ITo !' . • ·. ' . • , . ' . , . ', • : • . . '• . ,•. : . (_ ·, . ' .· • 
• • ~ . "" ' - 1 ... c .. - " 
•. I . • P. r ..:.nr:t.' ·_es't(~petinis'• ·de. ·pr~s-en..:.ter .,p,vec r,eep:ect· le.s ' abus" " . ~ I . 
/ . Encyc1.Jw!a t. 'Question' ,·.' . . :. . . · ~ · .•. · . · .. . - ·; . . , ,, , 
/ 2 -Epcy·c~~~;:;..a t .• ·;mB~'ts .: .. · -. .. ··,.( · . . · _. ~ ~ ·' . · . ·· 
1 . • , . • 3"'-!'le1 sy~~~ . phys1ocr~t1~ue · se presente comme la·· nouvelle~ 
•
·,;' . • • ' ~ - ' • ,-, • • ' • • '... .: ,I • ; i.' , 
• • . ..... ' ~ ' J ~~ ,. I ' . • I I ,. ' I f • • • ' .. rr ' ' ' • " ' 
' "u·· !: .'! ~- • . . ,·. : . •' \ ·' · • . . · ' ;('_';r\._~·· ,~ - .. ·~ · ... ~\ I I ,., 
~ I 
,' 
,, . J-f ·. ' * '' • • ' • ' ' . . • • . . 
• • ...'· . ~. · · - • • · ·- • • ~-~ . ;"))~ · < .,Ill • ' g ,,~ ... ·, .. \ '<~< .. :l 
! 
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. . I" 
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L' agricul tU.r~ etai t deve;).U:~ "la _maladie a .l~ mode" I; . et la 
p~osperite agricoie synony~e de cpmmerce: 
-. 
' • 
"1' entiere liberte d' export~tion des denre~est 
~a condition_n~cessaire ' de la prosperite ·de 1~ 
culture" 2 .., , · o • • 
" ~·si _'le ·commer.ce des grains etait libre, si' la mi-
lice cpargnnit les enfants des fermiers, si 'les 
corvees 1e taien t abolies_, grand nombre d~ prop'ri.e-
-taires taillaeles,, refugi~s dans les villes et 
sans pccupation, retourneraient dans les 'campagnes 
faire valo.ir leurs biens" 3 · · . · · 
I 
Il est clair q1:1e·, les' Encycloped'is tes, S!3-ns remet-
tre en cause les fondements memes de ·l'Etat, croient, d~ 
' ~ . 
' ' bonae foi, qu'une ecqnomie d~ plus en plu~ liberale, serait. 
~ '\ ' - -
un~ garant:i?e stiffisante au bien· public. C,' est ce · qui expli-
.· que leur desinteret pour des questions purement poli tiques 
. . telles .. que celle· de la representation n a tionale; c' est a 
·• 
, ~e·. pr~po_s que Mar?C ifeu t relever que "la fe-oda~i te s' embour-
g~oi'se e~t .le bourgeois pren~ des allures feodalee'.-4. 0 
clue~ ·qu',il e~ soi t, il est un progres. indeni.abl~ 
. -. 
. du el1l gran'de partie a ux 'Encyclopedistes .: il cone erne la 'll: . 
"' ; 
.: legislation criminelle. Nul'i' n' i~ore les e:f:fo:r'ts d' un Vol- · 
• ' ,~ •I 
soci ~ te . • capi t~lis.tt s 'installant dans 
.feodale" (K. Marx 7 · Hi s t. des 'doctrines 
Paris, 1936, 2 vol.) I, p.5I 
I ;-Grimm, V, p. go _ 
'· 2 -Encycl ., ·art. Laboureurs 
:3 ·-Encycl., art. Grains 
4.' - K. Ma rx, ( op.· cit.) I; · 51 
· . 
. , ,1 , , 
le cadre de la socie'te 
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I) t . ... \·, • ~ 
. ·tai"re contre · ~l·e~ · proc~dures et p·e-~alites'barbar~a- , d' .a'lors-: ' ··- .. 
. . 
; •rN ooi traino~~ encore sur la claie, ~ous _trav-er-· 
' ·\ sons d •.un pieu le cadavre d 'u.n homme qui ·. est mort 
D · volontairement, ·~ous rendons sa m~moire · inffune -et ·. -_. 
nGus deshonorons sa famille"I · · 
'· ' 
A 1' arbf traire, et_: a: 1~ cru~u~te2 , il~ "· :prop~sent .. 
r • . .. . ' 
. . \ . . . . 
de substituer,une legi~lation penale qui etablirait l'utili- ' 
. ~ 
te. ·e·t la legi timi te de la ·peine selon le. seu1 interet ··-social: 
' f ~ • ' 
"Tou tes les fins parti culi~rres· des peines, , pr.eve- , 
nir, corriger, intimfder, doi vent toujours etre · 
subordonnees et rapportees a la fin prin-cipale, 'et 
derniere qui est la · sQrete publique" 3 . · . 
, .-· f'. • • ' 
·. Ceci implique l'apolition ·de tous les crimes re1igieux dits 
~ ' ,I "~~ • • <..:··1 • 
dEtlese-majest~:- .. divine teis que le blaspheme,· .le· sacrilege, , 
-,:, , -~- -
l';hereaie, qui ne troublent en rien la ~urete de l'Etat: · 
. I 
'iLes actes 'pur·ement. inte·rieurs ·ne sauraient iHre 
assujettie aux peines humaines·; ces actes, connus 
de Dieu seul, ont Dieu pour juge et pour vengeur"4 
Si"la p~~part des Encyclopedistes, deterministes, 
.• . 
cau.tion.iient la p~ine de'mor-t? · "quf:ind ,-il.~'y a -. J?as ci•autre 
~oyen de .sauver la ~ie du plJ.Is gr~d · nom~r~" 5 , c!est·-~-dir~ 
-
.nans quelqueS CaS ·extremes~ 118 9 I elevent' ·CQntre la •tortu-
re. et insis~nt pour que l~s procedures et lea condamn~:ions 
l. 
· I -Vol tair~~~.,..-¥rai te auf. ies deli ts et les peines. Cfte par 
L. DU.cros ( op.- cit.) p.· I50 _ . . 
.... 2 -"c'est une espece de maximet que l:ee peines sont arbitrai-
rea dans ce ro¥aume; cette maxima est accablante et~on­
teuse" Servan: Discours sur l'adniinistration de la justi-
.ce criminelle, I766 (idem, p.T53) 
. 3 -Encycl., art. · Crime . . 
·. ·· 4 -Encycl., art: Economie poli t'ique· (Rousseau) 
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~ .. · . 
J------J . 88. 
soient ·etablies avec ~igueu~, generosite et compassion: 
"Tout r~ene · a !~indulgence ce~ui ·que·l'experien-
. ce a convaincu de la ne-:cessi te . des choses II I 
Cette "generosi te" pour le .criminel sera ratifiee 
' . . 
. ' 
par.Voltaire dans son Traite sur les delits et lea peines 
ou If lance cette phrase super be: · "Le ~ang des hommes doi t 
. ~ 
. etre).men~g~-". ,Rousseau,-. avant eel~, .avai t pro_cl}m~ en I754 
... 
le grand et. rioble pri~cip~~ . : . 
"La convention sociale serai t dis sou te, s' il pe-
rissai t, d?ris l'Etat~ .un aeul ci toyen ·qu' on e'll.t 
pu secourir, si'l'on en retenait' a tort un seul 
en prison et s' il se perdait un seul procee .. avec 
une injustice evidente"2 
·P~in~ipe dent Vol ~ire,. quelques annee's plus tard_, s I effor- .. 




Ces refo'rme~ que propoaent les Encjclopedistes3 
' . . . 
et que Beccaria . .prcsentera ·comme etan·t des "droi ts · de la . 
raison", au-ront une infiuence ·immediate sur 1 • ~p.:inion,· tant 
~ ' • J, 
fr~<;(aise qu' europ~enne ,. et aboutir.ont .a. la revision de ' . ' 
l'appareil_iuridique que ni · lea lois de la Revolution, ni . 
le" cod~ criminel de -1 1 Empire ne pourront abolir; .la jus tic~ 
: ~·t .. :la loi . poU:r tous • Pour, s I en convainore, il n test quI a . 
. ci ter 'un'c ex-trai t d,ea cahiers de 89,: 
I -D'Holbach, ··systeme de la Nature, I, p. 249. 
2 . -Encycl., art. · Economi.e poli tique_, 
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"11 y aura desormais un code ·penal;·, lea 'deii ts , ·. 
et lea peines y · seront exactement ·determines· ·et 
methodiq_uement classe_s; les chfitiments seront 
mode res et proportionnes aux fautes. Le princi-
pe de l.'.cga1i:te de la repression est proclame; . 
la peine de mort cessera c1' etre prodiguee'; 1 '-ae...:. . . 
~ist.ance d 1 un qefenseur en ma ti!ere criminel).e · 
.._Sera desorm_aiS ne CeSSaire: nulle torture d I aU.C'Un (,.--··, 
genre, ··ni avant n.i· apres le jugem.ent"I · 
-
. Or," c·e~ proj ets ·de :r:eformes, Les ' Encyclop<idist~s 
~ 
les recommanden t ava:n t tou,t a 1 ·~attention du pouvoir, qu;i.o 
.· . 
. . 
peut ainsi "hater-ou. retarder l"hEimreuse revolution· qui nd~it . 
---
uffr'anchir l'humanite du joug_des prejuges" ·; et. comn'le le sou- .. 
"'l-·~ i1' . . 
ligne Diderot: , 
"Il n'y a_nul inconvenient ~ voir le peril tou-· 
j _ours -urgen t 11 2 
.. Les Ency~lopedistes admettept, bien sur, . que la. 
particip,a.tio·n. du so~v:erain au bonheur de l 1 Etat est la con-
.. 
' ' 
di.tion d'une nation vertueuse; il,s invoquent meme l'omnipo-
tence de l~Etat.· Or l'Etat, a~ XVI.IIEm,Ie .siecle,' c i est . l'e 
. . ' . . ~e.rn.tl- ' . 
m~narque; qonc l'Encyclopedie ~ monarchiste. Cela ·merite 
' . 
quelques.: nuances. Di sons d' abord que . 1' Enc;fY.lopedi~ ~ '. offre .. . 
auc~, sy-~teme pol.i tique ( '''les systemes s9nt' plus · daJ;lgeureux 
• ., I "' ' - • ' ~ 
~,11· ~~ii tique [,~I en _ philOS0phie11 3) •. -~lOtOnS ~llCOre . q_U ~-~UCim . 
·- ' , ~s- au teu~s :t\i~-?:::7~ ':i~~es I ~~ 1 1 Enc;rclopedie ne ~eu t pra tiqu~-
<-~~nt etr.~•t1i~.~:\ie - ni.o}ferchiste; ce serait la un~ soue-esti- . . , 
, , . .. ' ,•" I 
I -A. b~sjardins: Lea cahiers des Etats- eneraux de I 8 et -
. la legialation.criminelle. Durand, Paris, !883) . 
2 - ~oeuvres.politigues (ed. Verniere) CXVI, p. I98. Et encore: 
"C'est a.ux souverains et aux factieux qu~ je-m'adresae; · .~ 
.lorsque · l 'es . haines ont eclate.,' tout_es ~es reconciliatieina 
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mation1 • Precisons ·enfin que l'Encyclopedie, ~ui eut assez 
. J· 
'· 
_. . ,. Ei.'~ee ba:t;tre·· afi'n d'·obtenir la 'tolerance culturelle' neces-• 
'•-' oro ~~,.,: ~ Q 
sair~ a sa public.ation, rie -pouvai t~- :trop ouverteme~t,' d/-
frayer 1~ chronique en apparaiss~nt comme un. cahier de re-
vendications poli tiques,_ 
. . • ' - \ 
cale.s pour un change~ent 
ou"f;~m proposant. des mesures radi-
!f. '. · . . . . 
c~nsti tutionnel de ·1 'Etat1.·(mesllres 
. -
qui. d!a,JJ.leurs n'avaient encore aucune assise populaire). 
. ' . 'i'; . . . . . 
- . . 
On p~ut, par coritre, · co~siderer l'Encyclopedie . 
,.y 
_ coinrrie ~ ~e pr~mier mariifes te · bqurgjqis :u'i ::~~ renda:dt cotnpt~ t 
de l'~tat des choses, 'du fanatisme, de l'intolerance et de 
, 
1. arbi tra~ re' en denonce les pri vil~ges .et re clam~ la li-_ 
bre entreprise, la ~econnaissance (bourgeoise) qu1 puis-
• 
se permettre la juste repartition des charges, et la'distri-
"•· 
· ·bution des fonctions pub1i,ques selon .les ta1ents et les 
I • . . . , . 
' val~urs requises, et non· plus suiv,~:t de~. c.ri teres de ' pobe 
ou d'epee; il s•agit11 d'employer 'les homm~s a quoi _i.ls sont 
. . . 
. . .. ProjJ)res" 2 • "Unissez-yous, ' disai t Voltaire, ~ et vous sere~ . 
.. , - ' ... . ~ J • 





On voit la se degager un nouvel esprit de ~lasse; 
Rousseau a lui- m~me defendu la propriete co~e 6tant un 
•\ . 
3 ·-Encycl. , · art~ Sys teme . :;~ ·. / .,~ .. ' 
I ..:."Notre so't·tise et notre f'rivoli te fran9aise tierinent ·en- · .. 
core plus a notre gouvernement. qm'a notre .cara{ctete" . 
D I Alembert a Frederic' edit. Preuss.' XXIV' . 633. . . 
' 2: -.Diderot, Oeuvres P''bli tigues ( ed. cit_.) pol. des souverains 
\CCXXIV·, p. 205. "·nulle ·res source pour oter a l' or son a t -:. 
· '' · . trait et sa puissance sans le concours, "meme au.x places-
. les plus' irapor tantes"· .ili.!!!, Oeuvres pol •. ..,: p. 2_8 2 . 
·:~L - ei te par L. Thicros,(op~ cit.) p. I63 .-
.. 
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' ' ' . . .... ·. 
' . . . ..... 
des premiers dr.oi ts d~ .la li be.rte • . La li.berte q_u~ 
~ . .. 
:. dl~pe.dis.tes re~i~~nt, · ce · ~~e niderot a.:P~1e- . "1~ 





'· faire tout ce qu~ 1~-~ lois 'permet~ent"; n'est pas J.a'·liber ... · 
te ·. ~oli tique1 ;. ils ~eve'ndi.q_ue~t d.~ I!lecie. une· :egali te·· · civtque 
. ' 
:''qui ~c9nsis:u'e . ~ . ~t;r-e· ~galement ·proteges· eli .egal.ement lies 
... . par· les io.~s;· 2~t qu-;i n' est . pas .. 1 , _.egali~~ · ~~.fJ ·c~rtdi tiona.': · 
·. ~ . · . . .. 
..... 
' . 
' . . ~ · I ;. 
' I .- . ., ' 
"L'iriegal;i. te des · ri~besses es.t :~ilit . ef:fet inevitable · 
de la grartde_ur des ·'Etats" 3 · · 
..~iJe conna~~ ·trdp la l'!e~es~i jt:f q.es condi tidns dif- · 
·ferentes, des grades .qui ' doivent regner dans tous 
.les gouvernem~nts. Dans l'e~at de nature, les ,hom-
.. ·me~ naissent· bien dims 1_·• egali te, maie ils n'y .. 
sauraient r.este~: ~a so:eiete · la l_eu.r fait · perdre ·. 
.. ·.· et il~ ne:,red~v~ennftn~ _egaux qu~,_pa~.· _l_e~ lois1'4· . . 
· . :Ces · de 'clara tions s_usc(ten t 'tou t _efois · d,es precisions~ 
'. • 0 ' • 
. . ' 
, · Il y a, tout, au lo:qg- de l'Encyclopedie, · tine ambigui t~· frap..: .. . 
. .' : · : . : pa~te chez . le~ En-cyc-i9p~d~~te~, ,qui ·f~it q~e . sui~ant· ·lea 










·pag~s on p_eut prouv.er l~ur ·.soci~:Li:sme . ~u~til e·t latent, · ~us-.. . 
. a. d' • • 1 · " 
si: bien qu' ~n · pe~t demo~tver. l'e.ur ~ef~·rmisme i~{tent. C.es . · , 
-tlieoriciens sont des ·id.ealistes rua.es· · .qui o'rit toutefois .C~.u 
• ' ; I .> ' ' . ~ • . :' II"'. ' • ' .•·-': 
mal· a estfni_er .le peupl_e, qu:!.. ne conna:tt · que la coutuiD.~, "qe~-
t~ ~aison dee sots". Tan tot ils· le voient comme ".ia · partie . 
J .. 
.... ' . fJ . . 
I -''La 1ib~rt~ n'.est pas 'fai"!:;e pou~ le. p'~pl;·;--a~F le peup~e .. 
·est un enfant qui9'iiombe · et se - brise d~s qu • on · le laisse 
marcher seul et A';iiti ne s·e · relE~ve que pour ba ttre :sa gou- , · 
v:eril.ante" d' Ale!nbert, Destruction ~ Jesuitea, .. p. 27 . 
2 -D' Alembert, Elemtm.t-S"- ·de philosophie, (Belin) ·I_,· p. 2!8 · 
3 -Encycl., art. Letdslateur . . · · · ·· 
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. ' 
. ' . 
" 
. • . 
·'·· . . . .· I ~· ·:. . . . . 
la plus necess ire a la natio'n" . ' tan tot cornine ' 11une .multi- ' 
.. :" tud~· .. ~-~o-ran ~: ~~bet~e'1;2'~~ .ER· fait·, <ii s ,- ~g1ssai t _;une. 
' . . . ' . 
' ... • • ., d , ~ 7 . . ~ . ' 
· popuration~ dont le taux· d'alphabut±sation est de l'ordre 
"-. . : • . , I • 
de 3D%~ e Se.Jelie SQUS l~S drQi tS , ·f~O.daUX d I lll. regime ~ei::.. 
• t.' 0 t'l • r'~ . r M ~ c" 0 0 
."decimateut"' et ne rep'~esei?-tant guere·1qu'un en;_ " gn1eurit;L 
' ' ' 
. . 
. ' 
f{emble . physique manie et · exploi.te -pa~ la nobles~e et le 
. ' ... -~l~r~. Ent~e les. '.'an~lp.habetes. " . .. et · i~~ . '.'elite~", il' est I - - .. ' ' l- • 
un /entre-deux: la petite bourgeo,isie des .' villes, .les grou-/ . . . . . . ,' 
pes semi-populaires -urbain~,_. le.s maitr~s d~ l_'echoppe et' 
·r· la boutique·,. "demhin ead~es de la . sans-culott'ez:.e :r;•ho- · 
I lu tion~aire'.'; 1~ "s~ trciuve : I 1' emotion popu-laire I .que pen~- ~ . I . . . . . 
/ ' t~er~ un, rousseauisme diffus et . qu'i ·-p~esentera cii~ 'perniea-
. . . ~~ ~ - . ' .. . 
. _ ~, . 
bilite certaine aux idees~for~es des Lumieres. 
. . '?--. 
· En fait, . l -' ideal social des Encyclopedist~s est 
•) . 
·<un hurit.ani.sme t'entant d'etablir le lien necessaire entre la 
theorie et la p;ratique et de fair~ recoimai~re 1~ caraptere 
· ' 
. . ' 
: soc~al au 'progr~s. 4· c•est 1a ~ aspe_?t essenti_e~ de la pen~ee . 
. de Diderot que nous all'ons examiner. " 
_., 
I -Encycl., art. Peuple (Diderot) 
2 -Diderot (cite parDucr.os,_ op. cit., p. !80.. .,. 
3 -Voir -l'excellente etude de Michel Vove~le ,_ La-. chute de la": . . 
monarchie · (Points, ed. du Seuil, I972). 287 .pag es. . ._. 
4 - .Tocqueville voi t 1' ideal social . des philosophes dans ·le , '.--4... 
modele c~nois tant 'prone dans 1' Encyclopedia: '"Ils . sont ' 
emus et ravia a la vue de ce pays do~t 'le souverain absolu, 
ma:l:s exempt~ ;prejuges, labou:se une fois 1' an' la terre -·' . 
de see propres mains pour honorer l ea arts utiles; ou tou~, 
tes .les places sont obtenues dans des concours iitteraireei 
qui n'a pour religion· qu 1une philospphie et pour ariatocra-
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-· . On n~ _sa.~ra7·.~. p_arl_er .de L 'Encycl<?pedj.e I .et de la r 
. :f6rma'tio~ p·oli tique de. Didlerot eri passant s.ous ·sil~nce 1' in-
fluence de ·.Mon.ifesqui-~t~··-· Quand, en !7_4~, para1 t' l'Eepri t . de·~ 
'• 
' ... Lois, .Diderot 13-Vait ·deja: une :formati-on 'morale qui ·l'avait 
....-- . 
. ·. ' 
'\. qu' 11 -se preta a l' etude de l i. ouvrage. Diderot, en. plusieurs 
.... ' . " . ' 
'· 
I 
. ~ ., . 
J. ', ' 
' . 
endr.oi ts ' · ne" manqu~·ra pa~ ·a. t affirmer sa veneration. pour 
• ,. f ~ • ' ' • I • - • • ' ' , • 
~o~.e~quiev., e: 1_' ~~ · s~i t ~u' i~. :f~J .1~ ·aeui "d_~s gens . d~ . 
l _etttres u' ~ ll;li avoi r . rendu .un •.,.derni er hommage l~ jour_ de ; . 
, . I' . . 
sea funerailles • Beaucoup ont. di t que Diderot avai t ·lit-
t~ralemen·t · "pille" Montes'q_uie~· en puisant dans 1 'Eepri t ·des · 
~2-; Cela -·est ~~cessff :_ I~ es~· v~~i q~e 1' esp.ri-t .de - Mo~-~ -
• \ • • • 0 
teequ~eu transpir' dans l'En?yclopedie, et que la plupart 
: . 1,\ ' ' . . ' -
· de~ comm~nt~~eu~s pol~tiques. du ·D~c. tip.nnaire' ~~ e~ inspir~ntf 
. • , . ' , I .. 
il est · v~ai aussi, comma . le note J?uc:r:os·, qu' "Ehcyclopedisli;e 
;t.ui·;_m~me av~t-. 1 'Ency~i~p·~·d~e, (. · •.• f- M~z:ttesq~ieu ava?- t atta-
que ·.le ·premier ·presq'd.e tous· l _es ·a bus ~~t .. ·toU:tes -lee ·in tole-
. . 
ranee~ centre lesquelles vent p~r;tir Em:-guer.:re. ies · Encyclo_: 
.. 'I -Cor.r. · Li tt.' IL 49I"~ "Heureusement, , ·c -' e.tait a~si . ' cel~i 
, ~ui lai~sai t le moins aper6e-voir l' absence des· au tr~s" . 
~ . : Ro:usseau; cit. :gar L. Gorny,- Diderot, .un grand european, · 
Gra.ss~t.., I97I-) p •. 239 . ·_ . .· .. · 
2 ~P. Her.mand: Lea. idees mor!llea· de Dlderot ( P. U .F., :· I'923) 
pp. 244-247 · et L . Ducros Top. · cit~) p. , 66 . · · . . . 
•. (• t 
.. ~ 
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pec}istes: ~~e ce~:i.pai. des pretres, les· ~o·~~ mon~stiques, · · 
1l tor.W:re,' ·l•:i.nqui~itio·n·, .~e desp.oti.sme ••• Le p~emier ~us~~' 
I 
I 
~1. avai t applique la -raiSOn a 1 I etude deS faitS ·p_Oli tiqUe.S 
' . ~e~ il .n•est pas juaqu'f;iu fameu.X •et~~ ~e na,~re• des ·Philo-
•• I 
. . ' . . 
sophea qui ::n • ai t son preced.en t malheureux dan~· lea ·Troglo:.. 
• •••• ,00 
..... 
. . 
- . I . . . I - . . . . . 
dytes des Lettres Persa.!e'sn • Il est. clair, par ailleurs, 
q~·e ~JIO~~es~uieu 'n · ·a~berai·t paB. a .taute~ lea hardiesses e~ t.aus 
ks eblats de voi~ du. parti Ency~iopedi~ue2 ; s'il consents a 




I • . , 
"mett.re le·a ·p~eds dans ce. beau palais ~e ?-'Encyclopedia", 
• • 1> • • 
il refusa la redaction d'articles i~portants ~e'ls que 'De-·. 
,., ~ . 
m~cratie' e.t .'Desp?tis~e I que lui ·propos.ai t .d I A~embert, e'ti 
I • - I 
se contenta de fournir ·l•article 'Gout•. Si en.::de nombreux. 
I ' ' .. 
•, I ' • • , I ' 
· as:P_emts la.- t:b.e'otie poli ti'fl!ue 1 dd;.ltEnoYcloped!e . ~at pro.che 
I ' "' , 
de' la . theorie de Montesquieu,- il s' agi t toutefois d' une 
~ ' . ' 
· ·fOrmUl~ generale qUi ne S I app1i'qU·9··· })~9 ,en partiCU1ier a 
' . . 
Dide~ot. L'ideal politi~ue de Mon~esquieu n'est · pas cel~i 
.. I . . . 
d~ IDiderot~ Le premier est · p~rtisan - bien conn~ de · l~ ~epa~ · 
ra ~ion des ·P~i~ir~ e.t d.es co~ps in te~ediaires; · Dl~erot 
\ . . . 
n • y\ crott· pas3~ et : 'im m6:fi<.. encore ·plus que d 'une concep-
.r -~ouis Ducros,(op. ci-,..fp. 66 . 
2 :- , "Il est pernicieux d 1 enseigner aux homines qu' ils ,n' ont 
pas de frein du tout'~ ({}it. -par D1.1:cros, p. 67) · . 
3 .-.Remarquons que Montesquieu, pas plug ,que Diderot, n' admire 
le regime ,poli,tique anglais ou "la corru:Ption s 1 est mise !) 
dans toutes lee conditions", ou la ·vie poli'tique ne. recou ..... · 
· V-re qu'un honteux commerce. Aqont.esquieu fut seduit par· ;ta 
v;ie· publique,. par la li berte...Jde presse et par ·le Parlement .. 
q~i ·,fil iir~ ·le pouvoir souverain. · , . · .. · 
. . \ . 
. , 
:c· I 1.- ' -f<. -
I •., 
.. 
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.tion ~bsolti.tis_te d'une mq'narchie repre.sen_tati~ei. Toutefoi~,. 
. . ' , 
,\ . 
en accord .. avec M.oritesquieu, Diderot adhere a:1.uc idees dejS: 
.. - . . • ,-x\··:1 . . . 
. ' . . -~~\~;:] . ' - . 
assez,· communes, . a . sa~~~r- 9-ue _la ino~_archie ne f?BU:taft'· e~re . . 1 _, 
compar8e at;i pouvoir' "paternel2 ' que l' esclavag~ doi t e.tre . 
. . . . . . . . 
• I , 
condamne· s·a.:na res~rves, que ·la religion n~ peut prevaloir · · 
contre la loi .~kt~~llej ·et Q.Ua · l'Egl:i.s~ ~oit . etre . separe~ . 
,, . ·' . ' 
I 
de 1 •.r;tat. 
· ·. Monte.squieu, ce . "modele de·s sages'', a certaine-
inent fourni un ample champ d'investigation au. clan ~ enc'yclo-· . · 
< 
pedique de Diderci.t 3-; des ref'~rerices ·mais non .des prin·c_ipe.s: 
. . Le ~resident appartenai t a une _autre. generation, a une 
chamb~e a me<M ter · .. ; Diderot et ~as collaborateurs. etaien t 
. . 
_avant tout · des partisru1s de i•act:ion, ··et se souciaient plus 
• 
. . 
.de questloris pratiques que de. l'histoif~ des institutions • 
I .:.comme Henri -Iv, ·Didero·t est partisan d 'une assemblee c ·on-
. sul tat:Lve, · compose e . de philosophes et de techn·ocrates, de ~ 
tout.. etat et d~ toute coridi tion, .. "_afin que lee gens de 'sa~ 
vo.ir et· de me.r~ te eussent le moyen d • y proposer sans crain 
te ce ·qu 'ils ·croiraient necesaaire pour ·le bien public" 
~. -T. , · XIII t---3-99 .. .. . -, . 
2:-- -Montesquieu _. et Diderot repoussent les ~heories de Hobbes , 
·, sur l'etat ·de nature (guerra de totis cont·re tous), et -sur · 
1 ·• 6rigi:rie .de la ·societe.. Montesquieu es·time qu' ella ne . . 
peut repo.ser ni sur un· coritra.t, ni sur., un acte volontaire; 
ella ¢at engendree p·ar ·deterininisme natural, un phenomena 
syinpathique, qui .fEd t qu' au plus . profond de 'nous-meme, nous 
sommea portea a nous referer, a nous associer lea uns awe 
autres ·(cf.· Es.prit d·aa Lois,Liv.I, ch.II ·et III(ed.G~ True 
I, ·., pp. 8-9) et ;Enaycl., art. Besoin). Tous deux .fl.dmettent 
aussi qu'une loi en vigu.eur peut etre .injuste," mais ' elle 
eat ' jus:tifiee. parce qu'el+e r~:flet~ un 11 etat · de· fait" 
3 -"Il·a ete parmi · nous, pou~ l'etude des lois, ce ,que Des- · . 
_cartes a ete pour la plp:losophie" d' Alemb~rt, Eloge de M. 
·1e. president de Mont~sguieu, Enoycl • . , Tonie v. 
' ) 
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·- I . ;L~ base de .la pen"see_ ide_ologique de · Diderot, qll:i 
est le fondement et i 1 1Ulft~ · du g;~upe· Holbac:q.ique, -est· p~e-·~ 
cisee ~n I756 ·par 1~ - -L-~ttre ~ L~-dois1 ; la. se · trouveri_t r ·e- . 
~ . 
swne s les points ~ondamen taux de ·, sa philo sophie: . d~ termini;s.-. 
me universe~; ·negat~on du.l.ibre-arbitre; pas. de distincti..dn 





entre le· 'pbYsiqu~' et le •moral' · chez iihomme •• ~ 
,, 
Peu de temps avapt ceia, ·niderot devait se lancer~~ ... · .. 
• 
. dans la redaction des . 'grands' artiqles.·poli tiques d'e .l'En:.: 
cyclopedia. ·: 
• J ' 
'L I ar~_icl,e Au tori te ··poli ti<iue est le premier ecri t 
. . ' 
... ::, ,.. . 
politique · impo_rtant du Langrois; il.e"st possi-ble que Vin9en-
' . 
nes· ait'·conduit Diderot a reflechir sur l'Etat, et sur-.les 
· o·;igln~s et limi tea d~ pouvoir souvera1:n2; il .est probable 
··. q1:1e -18;. frequentation assidue .de Rousseau y soi t p·our quel- -
. -
• • • otJ ~ 
que: chose; .. enfin, i~ne ·semble p~s que D:i,derot · aoi t · -.venu par 
"hasard". a .la. poli ti~ue,' co~e Rous~_eaU.,. . ~~is plt~t8t p~usse 
.par le·a oirconstances e:t; .les pressions ·q_u''il rencontra• 
I 
-. . ·:Lea .idee~ elallor~es dans l'arti.cle, a premiere vue 
~ ,. ~ . 
· zf•qp.t rien d~ , tres ·original.; ca qui l'est plus, est le pr~n-
,. '...tr .... 
• >J . ' . • 
ci:pe meme·\ de leur diffusion .• Touj ours es·t-il que 1' article 
est violemment · critique, des sa parutiori.,. par le "dern.ier 
' .. c~rre" des .intellectueia qui sout~naient encore le pouvoir •. ' . 
I ' • • 
~ 
T ' \.. : 
I .:tcorrespond.~n.·&·~ qe Dider6t ( ed •· Roth~ I,-· pp. 209-2I8) 
. . Le texte- est reprQ'duit dans .la Corr ... Litt. ~ · ·r juiL I756 
Y·. Beno-t y vpit la "clef·d~ vo-Q.te: de ,toute la penaee de _ 
- . Did~rot . (Y. :Berlot, op. ci·t., pp. 4'4-45) . ' . · · 
2 -On a·ai t 'que Dldero~lut· lea ElemEmts pliilosophiguea du 
citoyen, de 'Hobbes, qu'il emprunta -ala Biblioth~ du roi. 
.r 
I 
'·. ' ' '. 
J . 
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- Le Pere Berthier y 11~ d' emblee 1' e_V.o_cation: du Trai te du 
. . •' .... 
-t..p_o_u:_v_o_i_r_d_e_s_. _r_o_i_s~d_e_·l_a _ G_r_an_d_e_-_B_r_· e_t~a_gn _ ~e, · ouvrage· angia1 s 
.de .droi. t di~:ini ·;. ce qui permett~i t . ' . ' . . hostile a la monarchie 
' 
de mettre .1' article ,au ·nombre des ecri ts subv~rsifa. '·certes' 
' . ~ .... .... . 
le Pere· .. reconnal ~ les :t>ons p~ssa.ges de 1' a_rt~cle f qui pr~-
ne.nt "la fideli 1ie-, .la., subordination conatante e·t i ·naliena-
.. 
ble11 , ou par exempie: Di.derot reco_mmande 1 '.obe·issance au,x 
.. , . 
souve;ains ,. fuss.ent:_ils- i~justes2 ; maia _les· "princip~s p.o·;-~s 
aU d.epart lui . paraiSS9n t II tree COntrairSS a 1 I au tori te 8~-· 
I' • • -
p~me' a la consti tut.ion ,de 1' em~ire . f;ran<;ais,_ a la tranqui~ 
11 te publique•t\ 
· .ces· principes, precisement; ne ~ sont B;_utrea q_ue 
ceux des. theorici~na du droit nature~ -qui postu,_le _que . toute 
. . . ~~ 
• 
autorite. ·easentielle repose 'entre les mairia du peuple, et. 
" 
. d' "" I que 1 'au tori te ro.yale est '.'un pur epot" • Or on remarque 
' 
que Diderot a p_ris ~oin de ne· pas toucher a la theorie de 
... 
ln. souve:r:aiilete mona:r:-chique, ne semblant s'interesser qu'a¢c 
seuls princ£pes ~ui ~a fond~nt. De plus, tout sn s'y appu-. 
. t 
. yant, il con-teste l'origine · di~ine de. l'autorite politique·, 
~ 
- -et pretend leg:l.i;imer la monarchie par le cons·entement du 
-
peuple. Or le, fait est _qu' il , ne lUi reconna'l.t pas le droit 
. . ' I -Anonyme (Amsterdam, . J.F~ Bernard, I7I4) 
PereJ Ber"t!hier, Memoiree de Trevoux '. mars 1752, p. 458 
2 -La· critique de la religion vengee - ~!760, t._,X, p ; ··220), 
plus tardive, montre l'hy_pocrisie de Diderot,-_qui invite 
lea eujets d'un monarque injuate a "i1 appaiser- par leur 
souniis.si·on et a flechir Dieu par leurs prieres" et en 
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. :de resister au mon~rque. pidero~sembl~· :~~ioi~ ~ire: le 
. . ~ . .:~,;~ .. 
pouvoir du m?narque. n'est ~~s indefini, maie~~on au~ori~e 
est -. absolue • . 91?- ne comprend .Pas bien norf plus ·ce q_u'il .en-
tent! par' consil!'l te~eri i' ; ai;.si :di t1i: . . ·. , f / 
· " .. ·. "Quelq_u~fois l'autori.te qu~ ··.s"~tabl_i·~ ;ar ·l£t· .viq~ / .. 
lence change de na:ture: c.! est qu 1 elle continue . et · . 
. se maintient du cons·entemE{nt expres de. ceu~ qu.1 on -
a: soumis·; ( ••• } · et celui qlfri se 1 •'etai t arrogee, · ·· 
·_ devenant 'alo'rs prince, cerise d 1 ~tre_ tyran."I . 
~ . 
Faut-11. voir dans · ce ·process:u~:J , de leg~·tir:nation du- · 
' ·- pouvoir u~urpe, ·une justif~c~~ion, · a,ino~ d:e la sm~veraizi'ete , , 
populaire, ·g.u. · mQi:~u:~ de 1 1 E?n~~re .li b~rte du pe~~le con:trac-~ 
• 0 • \II ~ • , ~ 
tant ? Ou, tout simplement, .c~l-s: .. laisse-t-il •e.n'!;endre," , com-
• ' • , . _..- , , •. : .....------~ ' I ' ••: 
· me 1 1 indt·que · Dider9.i-r"''qU~ · "}a· p~i~san·c~·-qui vient du c~n~e'n-
.- , · . ~ .. . . , . . . . . . ' '· ·. ~:., \ . .. , ' q . 
/ ·. · tement .~euple~ ,suppose neces~airement des C<?ndi:tioha '- . '. 
' ..... 4~ ;ende~t-·l'usage .legi.tim~?". Autant d'equivoques "sub~ 
«' ~r~;<t· . , , ._~ ~ 
~:<""'""'. tilemen t color~es" ne·· pouvaien t que pre.ter a ~ confu~i~n • 
> _ , • • .-r .... 
. .. 
. I 
.. I ~ - ' 
. ' ... 
Est-c.v la un~ ·manoeuvre·:de Diderot, 1 t~tant le ·terrain 1 ? 
0? . ~ . 
Toujours ~at-il .que ~c'en eta~\ ' assez.pour que le Coriseil du 
t" ' • f • 
Toi i~terdise l'Ency~lc>J?edie·.~ .\ , « 
. '
. . l • 
:Certains ' . emttles de Diderot' d I llU tre part; ' se· sortt 
)\,. • .• " . ... ::0 I • 
• \1 • I 
~ontres - de~us 'de l' expoa·e . d~ celui-ci_, . l~i, reprochant UJ!. 
'"9qu~ de ~ohBaiO~ et a(ba'rdi~a'!e; riele;Yr;, qllt~ate~a· ~luil 
t .ard la ·mort ,Q.u roi "pour .1 1 il1teret du genr~·.humain"; dans 
. :}·~ ... 
.. \ . 
:. ,· torit~, que lo:r:squ' on -~ 1 -est pas en eta:t de 
~ . ~ . . ' ' . 
·:r --~-A :-T:, XIII, 395.. ·et Oeuvres -politigues 
· . ·Autori te poli tique, p.· II) · . 
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"la fin de c~t az:-ticle ne repond ,pas.au commence-
ment!· i 1 Jl'e faU t pas tOUCher a 09 qUI On ne "peUt 
manier a son gre. Pour 'pe~ qu'une ame fotte mo~tre 
de fai-ble~se elle detrui t son· propre ouvrage"I 
!""": .. -. ~. •) •" • 
- ~ . . 
Il est clair que la theorie de la souverainete 
" 
nationale s' en.tend difficilement san~r le.; 'd.roi t · de resistance 
' .---.. . .. 
' . 
au-pouvpir injuste. Mais . ce n'est pas. tou~; _ dans un Erratum 
publie par les . edi teurs en "t;~te du troi~i.em.e v~lume2 ' . :i:l .est 
0 
dit qus l'article Autorite politique commente en fait un-pas~ 
o. sage tire d'un o~vrag~ i~p~e· sur ord;~ d~ L~uis XIV et qui. 
fl I ' • • I 
' I 
s'intitule: Trai'.te des droits de la reine.(cet "ouvrage ex~ 
' ~ .,. .= po~': ·Urie t~eorieo fondee su:.· "une espece .. de coJ:trat qui des-
"·c , 
. tine le souvera.:in a regner, et lee peuples a obeir 11 ) 3 : "!~ 
est ·precise -de meme que l'article Autorite EOiitique eat 
,J . 
fonda sur la 
. ' ' 





~ ~ . -
celle du prince l~gi time. G.~ est, pour le moine 
· qu'on puisse dire, - confiner la _portee politique de Dide~bt; 
• 1'1~ (l a moins qu'~l'Js'agisa~ J d'un -'passe-droit',. P_?ur apai~er lea 
! • ' c ' 
. ~spr1ts et continuer la publication de l' Encyclopedie.; d'au-
tant p~us que l'auteur ae l'Erratum -va m~me jusqu'a ecrire, 
p ~ 
repren51nt par Qla la theori-e tradi tionnelle de 1' origine 
• I "'G 
., 
' • 0 
• 0 d~vine du pouvoir civil: 
'I 
... ' 
·. '• y 
- ' :'1 • • - - .· ... ... .. 
I -J .J. Rousseau; Correspondance generale ( Th. ;,.Du:four; Col:l,n, 
.. Paris, I924+-I934,L ' 20· v.ol.. ) ..:. II, p. 287 .... "- : ::~ . .:: :.:.. u 1 - · '1 
· 2 -Encycl ., I~I, p. XVI , . 
3 ,-Tra~t~ de~droits de· la r eine, pp •. III-~I2 
. ' ,/' 
. ,. "'-' 
..... -- .. -· 
• .J-4~' . 








~·Le· signa. que l'autorite vient de Dieu est le con-
sentement des peuples, c•est.le consentement irre-
\ vocable qui a assure la couronne a Hugu.es c·apet 
eta .sa posterite"I · . 
S 1 agi t-1·1 . 1~ .de la bonne foi ·de ~>Diderot? Qui pou-. ~, 
vai t etre dupe cp"~e "telle pi;o.uette ~•? 2 • P. Verniere · voi t 
' dans to:u t\ cela "un dqsage 81avan t d 1 audaces e t de pro testa- · · 
tiona de 1'oYflism~; :(qui) ·repond exactem~nt aux exigence·~ 
}'de 1 • opini?n:•3 ·~ Mais 'aejil.", _Did:r?t "IHai i tout abBorb<l par 
l'Apolli>gie cie l'abbe de Prades. "' ,. . 
/ . L 1 affaire de, l'abbe d~ Prades ebranla la Sorbonne, · 
et 'fu.t regardee; avec l'hi.stor.len du J'!lOuveinent jan~eniste, . 
.., 
Gazier, "-comme le point culminat:J.t de l'histoire .,. :r:eligieuse · 
• du XVIIIeme siecle"; ·d'autant plus·que l'abbe de Pr~des fut 




these de theologie, en depit de son . bu~ avou~, la conversion 
~ . . . 
des ~incredules, l'abbe commehgait par reprendre l~s idees 
exprimees -~ar d 1 Alepl~ertyns so~ Disc.ours 2reliminaire pour 
1 1 Encyclopedie sur. les ~ensations, ~ources de nos idees. 
'ne la ·sensation, le theolog~·~~en vient~a evoquer l'etude 
)-
I -Encycl., t. III, p. XVJ. "-... · ' 
2 -Diderot,' par ailleure comprom.is dans l ·'affaire de Prades, 
. etait pres d 1 assister a l'ecroul~ment de son oeuvre: le ' 
I 1 fev. I752, · l'Encyclopedie avait ete ·interdite en ces ter-
mes:"Sa Majeste a reconnu que dans ces d'eux'volumes on a 
affecte d' inserer . plusieu.rs ·maximes tendantes a de'truire' 
1 1 autorite royale, a etablir l'esprit d'independance et de 
revol te et, sous des t .erme·s obscure et equivoques t a e l ever-
les fondements de 1 1 erreur"(B.ij'., ng 22.I77, ·tol. I7) 
3 -P. Verniere, ( op. , cit.) p. XII 

















-de l 1 origine·.de 1a societe;- lee hommea· S 1unissent parce 
qu'il~ ont' "les mem~s ·besoins" et 1 1 union leur est'ut_ile, 
car c·hacun . y cherche sol?- avantage •. Il e·n . ' esul.te . un droit 
ba~bare d 1 inegali te ,/appele la_ loi du .pl~~ _·ju.ste ;ar~e 
qu 1 elle est' la 1o:f: du plus for-t". De la;'\~s notion.s du 
"f 
juste e·t ~e 1 1 injuste, du bien et du .~l; les lois civiles, 
I 
poli~iques, et les lois qui concernant le droit des indi-
V:idus, sor~ent toutes du ·.sein meme de l 'anarchie .• Plus 
loin, l'ab~;l~:a::f:;r:at::v:::e~o~et la faibleese a la 
force est vi~nte, plus la faiblesse .se revol-
!) .• te contre un joug qu 1 elle sent que la.'.:raison . 
ne saura:rt lui im:poser'~I ' . ----'\ 
. . 
Beaucoup_ virent dans c.es · idees, cheres aUx: Ency-
clopedi~tes, le fruit d'un complot ou ftirent associes 
· d'_ Ale~be~'t et· Diderot. 2 J~cques P~oust, au ·c_ontraire, . 
4 ... -Le scandala· de Prades, soulignons le, apres 1' art• ·Auto-
rite politique (qui n'aurait pu a lui _tout seul interrom-
pre la p~blication d 1 un tel ouvrage), precipita l'inter-
di:ction de 1 1 Enc~c1Ule_die. (Il faut encore voir la ~a for- _ 
te.pression des es tea tentant d 1 abattre l'edifice qui . 
concurren9ait leur Dictionnaire de Trevoux) -
5 -L'abbe, -en fait, coilabqra un temps avec l',abbe Yvon aux 
articles the9logiques, et _  _p.e redigea que l 1 art. Certitude. 
Le 25 dec. I75I, d'Argenson precise dans son Journal: 
"·I.l ·y a un gr-and orage con tre le Diqtionnaire encyclope-
dique et cet ·orage vient des Jesuites.:. De la cette ac-
cusation ~ontre la these sorbonnique de l'abbe de Prades~. 
l'un d'ewc; ou il .n'y a pa"s de quoi fouetter un _<?hat'~· 
I .-A.-T., I, PP· .462-463. . . - · 
2 -"Toute la ·France eclairee a toujours regarde la fameuse 
these de M. l'abbe de Prades _comma le fruit d'un complot, 
oomme une tentative concertee, comme un projet con9u, re- . 
flechi, et artistement rendu par les auteurs du Diction-. · 
naire encyclopedique~(Pere Hyacinte, La Nouvelle P iloso- ., ~ 
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,,. 
pense qu'il s•agit la d'idees qui fournirent: preciseme~t 
matier~ a reflexion au meme Dider~t.I~ous ver~ons en effet 
comment c~ de:rnier va reprend.r·e et developper .cette ide-e, 
qui lui est pre~ieuse, de "soci~bil=i;te naturelle" qu'avait _ 
evoque l'abbe sans toutefois l'expliquer. "En ce qui con-
carne · 1' etat de nature et 1' origine d·e la so.ci-S-t{L:ci vile, 
( ~ • v Q . ·· . 
1a cri~ique de la these de l'abbe de Pra~es · par l'eyeque 
d'Auxerre a pe~s · a Diderot de pre~iser quelques· idees. 
· '. - " ... .A , 
... . . 
qui jusqu' alor~ e.taient asaez floue~ dans son esprit" • 2 . 
" ~ . . . . ' .. . . 
" ::;.~u de temps a:uparavant, Diderot avai t de'ja esquisse .~e 
histoir~ .ge-la socie~e civile a l'article Agriculture de . 
Co~ •• 
1-'Encyci'opedie; il y affirme que lea soci_et6s civiles sont 
apparUes avec l'~gricultu~e~~i- la repa~tition ~es terres: 
. .. 
"Les .fruits de la terre furent la 'premiere ri- . 
chesse: les hommes n•en connurent point d'autres, 
tant qu'ils furen~ jalotix ' d'augmen~er leur feli-
. cite dans le coin de terre qu' ils occupai.en t . ( •.•• ) 
mais aussitOt que l'esprit de conquete eut agran-
di lea societas et enfante le l~e, le·commerc~ 
et.tout~ lea autres marques eclatantes d~ la· 
grandeur e:t de la -mecbanchete des peuples, ~s 
_ .metaux devinrent le~ representatiOflS de la "P$- · · 
. chesse; _ l'agricul~e perdit de sea premi~r.s 
honneur~ ••• _ ".3' · · · 
~ 
•J 
\ ~ - ' 
· ·L' idee directrice ici est pro~he de celle- de Rousseau .·. 
I :0 • 
exposee dans son pr.emier Discours: lee progres de ·1a 
civilisation entrainent la corruption des moeurs • 
I -i. Proust, op. cit., P• . 344. 
2 -Idem, P•. 357. 
,. 
3 -A.~T., XIII, _pp. 245~246. 
I , ,.._ 
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' 
··c' est ensui te a ._1' a.rtidle J3esoin (1;752), q_ue 'Diderot 
- . · , f\ 
.. . · precis~ z:a:~:>idemen t 1 'hi~toire· de :]. 'ori~ne ·de la s·o,ci~te en 
s'en tenant auschema de Montes~uieu: des que la crainte .a · 
• • • .. • I I ' ~ 
. . . 
_: r.euni les hommes en societe, ·ceux-ci, oublian t leur fai blesse 
- ' #' • • - .. 
• • #> i\ 
en trent ~n guerre pour la oonquete des richesses; ce son.t · .
ces besoins artificiel.s' nes _'de .la vie sociale' ~ui, en s '8;;-'. 
,.. . .., 
joutant aux besoins naturels · de la v~e ·primitive, font le 
•. • ' 




I ' ' 
L'Apologie de l'abbe de-Prades 're:Prend ces. poin:t~ 
en essay:ant· d'en presenter une synthase coherente • . Dfderot 
remarque d I a bord que 1 I homme a :v B tat de nature! 1 eii).ergean t 
. .. . ·-
"avec peine des .tenebres de '!'ignorance", va "eri:-ant ,_sur la 
.. 
surface de la. terre", . vivant encore."en troupea_u. et non, en 
• • • • "---- >II • 
societe"; et de souligner, qu'il s'agit- la a•l.ille ·"condition 
.... 
-non ~~ulemez:1t possible, mais subsistante, sous laquelle vi.-::- · 
ven-t' pres.que - taus l .e,s ·sauvages"1 • Diderot va ensui te repon- .· 
dre aux arguments de ·l•eveque d'Auxerre: comment ·se fait-il 
q'l;le la soc;i~~e, nee du ·besoin des hommea a se reunir entre' 
. .. 
eux, soi ~ en dernier re~sort ~-e · lieu. de leur. discorde ? . 
. Q'est, ·repond Diderot, ·qu'il faut di~inguer troi? epoq~ea 
troupeau~"'n premier lieu, ou.' 
lea· hommes SOnt pOUSSBS Q S I assembler par SQ.Ci"abili te na-t\l-
-
ou ~gee diff~rents: celui du 
















reJ:le. Maie, sans foi ni 1·o1, c•est vite l'anarchie: lea 
• • I • ' -:. • ,. 
· p~;us forts _brimen-\i - ~le~ plus faibles, ceux-ai_se· ve~gen1i, 
. ; ' 
·• 
.' e 't le troupeal:l paisible se transforms en J?.orde· sauvage • 
. -~ ( . . ' . . ' 
alors, -et C 1 est le troisieme age, _que 1~ f:30Ciete ci-.... ·c' e'st 
~ile appar~it·c~mme consequence inevitable de cette auto~ 
destruction: le:s ~omm.es conviennent de se soumettre a.' un . 
~ 
arbi:t;e, a. ime au to~i t·e· commune. Dans les' 'Pensee'S sur. 1' in-
. . I 
. . -
terpreta tion .de la nature, un. an plus tard, 'Diderot precise 
des qu'il · s'agit de.trea · longues pcriodes, s•etendant sur 
. . . ' \i' , I . • 
mil+ions d'~nnees qui ant permis · a ·l'homme d'acquerir • 0 sue-
. ... ~ .. I 
" 
cesaive.!Jlent :r·"du- m~uvement, de la ~ensa~~on~ des idees, . de la 
?ensee~ ~e la r~f~exi~n, de la c66science1 des sentiment,, · 
des . paa·s~o~s, des ,_ signee, des gest~a :, de's .s.ons, de~ sons .ar-
. . t . • . . . • 
ti cules·, Jne· ·langue, . des ·_?.ois, des s_ci~nces, et des arts"I. 
. 
Remai-q~6i1s que la theorie de la sociabiii te natu- : · . 
. ·~~ 
: -: I " 
'relle' ex:ch~t d I emblee le pessirn:L_sme de Hobbes, en n _• admet-
.tari't pas la t~e ~;r.:f. e de la 'guer..re . de · tous con tre tau~ 1 ~ L ~a.:.. ; · 
' . 
narchie don.t parle Dider6t, en effet, n'est q~ 1 une etape ·in-
. . . . . 
termediaire· entre l'etat'de nature et l'etat police; etape, 
, . 
sur laquelle . le ,philos<;>phe ne ·s' ~tend guere. Toutefois, 1 I ar-
ticle Agricul ~;e men~~~~e ~~.·. si tuatl~n .e9on;miq~~ nouvelle 
. ~ . 
~· ," 
I • ' • 
refletant un '~ espri i de~_ponquete", qui c.orrespond au passage 
.. ,.. ' -
() ' 
I -De 1 I interpretation de la nature;( ed. J. Varloot~) - p. I03 ' 
2 -Elements phi·losophigues du citoyen, I, ch. I. Cet etat de 
guerra, . rappelODS-:le, ·COrrespOnd a ;t I etat de nature,- et 
represente chrohologi~uement l'eta~ premier · de l'human1~e. 
,) 
._ 
• • • .. J • ~ ~ .~· ' .. 
·., 
.. 
,./ : ' ... 





~ • ,_ l j 
. ... 




de l'agr:i.cult~re . ·a·.· ~e ·ec~nomie o:r:ientee_ .ver~ lE;t produc-_ · 
. . . 
·~- ~· . 
. . . 
f ;', . tion des biens seicondaires. -Par _ ailleu,:~s, a +'article Besoin,-
•' ., 
. ' .... 
. ' 
.. 
Diderot indique .encor.e: I : I ' 
-"La societe facili te et ·.(assure .aux homm.es) la poe..: 
session ·des choses dont .ils ont un besoin naturel; 
mais . elle· leur dpnne en m~me t .emps la notion d 'Wle' 
ihfini 1;;e de besoin~ chimerique·s, qui lea ··}:>ress.ent I 
mill~ fOiS· plUS Vi vemen t qu~ deS ~eSOinS reels.: • • 11 ' 
r . . . . 
. "'6eoi laisse entendre ' que le droit de 
' I • 
na.~r~l ( chacUn. di.spo~-e d'e "son coin 
p'ropriete fut un droit 
de .terre"), et que ·lea · 
.· i' -~· "' 
. . . '~ -·~besoins chimcriques", reux-memes p~ovoqb\es d' ailleurs pa_r ·. . ... ~
lea bes~ins natur~ls, en faisant passer lea~ommes de l'~tat 
. 
. -d'agriculture a celui du co.mm'erce et du luxe, . ont entra'l--
n·~ un~ inegali te _ ~afu.reile. qu~:.semble prec~der la formation . 
meme de 1' etat police; car, sin.on, il faudrai't supposer que 
lea hommes, aveugles par cet '"esprit de conquete", . allaien:~ 
· iri:raillib1enieyt .pr<lciJ?i ter leur p~opre rui~~ et 1' extermina- ' 
tion · de l'. espece~ Ce· qui :r:ev;i.ent a d.ire, que . Didero:t, en me-
. lant le~ rappo_rts entre i~ developpement ecoriomique et 'le 
'> developpemen t · poli ti9.ue de · la s~~ie te 1 laisse preswner . que 
-ie pacte consti tui1f de la societe. poli'tti~ue,') s' il ·gara.nti t 
• ·h l I 
. 
pou; ~;hs "la posse~si~n de~ chosea dont ils ont un besoin 
·n~turel"-2 contre l'anarchie, perennise en m~me /~~mpa l'ine- . 
" ·' f , ' ~ 
galiti soc~ale.3 Ce qui ne pouva~t mang~er de deplaire a 
. ' 
· -·I -A.-T., XIII, P~. 428 . 
2 -idem, Encycl., ar.t. Besoin· · . 
3 . -lea plus 'forts• t qui po~s~dent .. le plus de biens; . comme 
lea faibles qui n'ont pu a'approprie~autan1:;, on.t droit ·A . 
. la securi te et' a la tranquili te; auctm-deS. deux ne doi t 
'""' . s 'a t ,taquer a 1 ' autre. c I est· ce que Diderot en tend :par 
· · · · reparB,tion de l'ineg8:lite_ naturelle~ (A.-T., I, 4(57) · . . 
f ' ' , . ' • - ' ' . . . . , I : " 
' . 
-
- : . 
. " 
. ' 
• ' . 
·,I 
. .. 
""· • • - ·- • < 
t .. 
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• J 
I ' • • • 
I ' ' 
la le' cars.cter~"mye-:t;~fica teur" de la philo-(. . . . . . 
de Dide..rot. Car, ~usqu 1 alors_, s 1 ~1 apparal t 
. -- . I -' 
.·._que · 1~ pensee poli ~iqu~ de Diderot~ . proforidement: .enrichie et 
• f • • 
.. stimulee par ¢1 I influence . d~ Rouss·aau, reate so'umise a main-
. . ~ 
tea interpretations1 , :i:-1 est .·WI fait, qu•·a ·partir du volume 
c 
: V -- de 1 'Encyclopedia (qui conti.ent, avec 1' article t'conomie 
. ' 
poli tique, 1 i article Droit naturei), la 'pen~~e de Diderot, 
n . ' . . 
. . . ' 
. encore ·p-roche· de celle de - ~Ousseau, va deaormaia se preciser 
tout en ae .demarquant par rapport a celle· du -philosophe .de 
o ' • • ' • ' ' Q \,. • I 
Geneva. Ce sont cee divergence~ - de ·deux pensee~-capitales, 
. ~· / . . 
• II 1 1 ' 0 I , 
que nous allmis tenter de. degager, pour mieux met.tre en va-
. . . . ) 
leur, chez. Diderot, ·ia cohesion, ·voire la logique·, . 4 'une · 
pene.~e · dispersee. 
. . ~ . 
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I ·-Par exemp.le,. ''si 1 1 on .se bo:qte a y vpir . un· amalgame- de .. 
, · theoraes ancienn~s, et singulierement des· theories du 
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"Notre· veritable a·entiment 
lequei· noue n'avons jamaia 
auquel noue sommes le iplus 
n i e_st pas·· celui - dans. 
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I I .• 
\ ·. .. . 
\ 
- I 
· ' L.'influence de Rousseau est majeure. Sa -~requenta-_ 
\ .. . 
. . I , • . . 
. . tiont son· second Discoure·, e~ son article Econoniie poli .. ~i-que 
; I 
. . ont ' jou61 ~ role de.terminant' sur ' la pensee de J?idero't .. ~n . lui 
I 
_ -~n inontrant le~ al~e~atives. Par c~ntre,. son in~ependance . 
d' e~pri t~ sa -!-igue~r· senti~e~ta~e, sa defiance via~a-v:l,s . de . / 
. ', . . . ' . . . i 
la ·"aect~•i des lmoy-clopedi~atea ch~z qui il oondamna wl. opti-/ 
. I 
misme de classe, lui valurent en. reto~r, l'appellation . "anti-
1 , A 
0 
• • , " < 
philosoph~" et la decon-~idera~ion con?ertee des "~ilosophea" 
., . 
pour. sea ·oeuvres' ·. telles que_ le . Contrat social que · Diderot 
lui-meme ignorera deliberement. Quand, e~ I754, lea de~ 
_- . plrll_~a_op.hes 1:' e arten~ 1 •un .de 1' ~titre, 1,_,ura theories; A. 
bien des egar a, eont encore pro~hes2 • Ainaf~ toua · deux sem-
. - . . ~ 
bl'ent bien d 'accord,par exemple, · que la corru~tion et lea 
. ' ' \ 
vices aont . inseparabl~s - du progre~ . et de l:a 'civilisation: 
c' ee·t Didero,t qui ecrit·· a i' artic.le· Cite: · 
. . ' · , 
:~,"".~ ~ ' ~ • • I ' . ._ 
' "Nous voy~ns..,_ ~al t~~ et . s 'accro1 t~e .la corrup$i_QP, 
~tles vices -avec la naiasance e.t . I'accroiss~ment 
.des ci tea" 3 · ·- · - · r./' ·· 
I -Dide~o-t; Oeuyl'es phi'lgaOphigues ~ (ed. V.erni~re) .,p. 283 
2 ---Plus tard, .Rousseau qui sera severe pour . s~n premier Dis-
- co'ure "tout au plus mediocre", . aco'u.sera Didarot de 1' avoir 
. _pousse a noircir 1' in:tag~ de 1' homme ~-. ·corree • . Gen.-· 3884 · 
. l . . " · ' 
:JqX, 246; .Conf., ·vl;II, 250, 277.. ·._ · - .. 
. ··3 -A.-T .• , XIV, · t88 . . ., 
' 
... I . , lo 
-~__.;-~-:~:~.-.~ ·. . 
.. · _ .... - ... J·;. ,• 
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•, 
• .I • .: 
• Tous deu.X B ~ opposent aussi a la notion' I Hobbiste' de la> me-
. ,; .. 
-·chanchet·e naturelle de 1' homme; ainsi, l-e · Disco:urs sur 1 i ine-
gal.i -te, .l?rena.rit ~es te.rnies ~emesde Dideroti, pre~·ise ·que 
. les hommea a 1 1 etat de'na~r~'"ne pouvaient ~tre ni ~one, ni 
. mechants,· et · n 1 avaient ni vices, ni vertus", ~t aj ou te; · · 
"N' allons surto~t ~as conclure av.ec ijobbes, que 
pour ·n•avoir aucune idee de la bonte, l'homme soit 
: na ture'J,.lemep_t ~ru,~an t" 2 . · .· · 
·9ependant,- il n'y a pas, pour Diderot, de difference morale 
.· 
entre 1 1 homme a l ·'etat de na·ture· et. J:'homme sociable; entre · 
eux, ,point de m~tations _ n~ de .. metamorphoses, mais une evolu-
. ''. .. 
tiqri continue. En fai.t, lea besoina· "chimeriq~es" de-l 1 hom-
• ' (1: 
me SOCia). J . BOnt ' eux-~emes de'VenUS na turelS j · in te'~reB par i I 
' '>. ~ • ~ • , 
habitude.· Daile ·· L 1 Esaai sur le meri te e t la vertt'.t,. .-Di dero t 
" ' . . 
me~tait deja sur le meme plan lea passions de l'nomme natu-
. ' ' 
relet de .l'homme . social, 
. , ' 
. forment qu'un3. :Rousseau, 
car pour lui ces_deux hommes n'en 
au contraire, a montre dans so~- · 
" ~ . . . 
. . . -
deuxieme Discours qu'il n'y a pas .de ~ommune me~ure entre 
~ ... . ·. ... . 
lea ll;issi.ons p·roprement. ~hysiques et .lea p1,1s~ions socia:l~s. 
' .Il ne nie pas la contingence de 1 1 histoire, · mais il ~ penae 
\) . . . . 
' ' 
que le _passage de l'etat de nature a la 'societe~ corrompue 
•' 
repose sur un contrat ~rompeur qui · a lui..;.meme d~f1·gu,~e {•'i- · 
mage 'originaire de 1' homme ou 1 f amour d~ soi' at. la ~ompas.sion 
..· . . .-../ ~ 
. , ~-
. , ' 
-· 
• ., 'A ·~--:'" 
.fl' ' ·~ 
• .. 
' · . 
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defin~sa:~ent la· ·sph~r~ de la bonte·.naturelle, et ou la per--
. . 
facti bili te ii,ldiquai t le principe de la poss·i bili te d 1 u.ne 
. . , 
.. hi_stoire. Le m~l vi~n~ra · a 1 in~cri.re ~ l' interie14r de la ·li- ·• 
b~rte d~ l'homme·:· en si. al.~en~t au p·~ofit du groupe . e~ de 
l' o'pinlon," l'homm~ a cease d' etre lui-~~me~ Le .pOle dialec-' 
tique oppose ici ala nature, c'est la· societe, d~sormais 
:i.n1;3eparable de 1 f indi Vi4u'; C I est ella' qui in trOdUi t .la _lU tte 
' . . " . ' 
- . 
. dans iiindividu en tyranni~ant ~a nature, et.dans le groupe, 
·en portant'necessairement ies hommes' a se ha'ir2 • L'o~d;e· so-
. ' {':' 
·cial nie ainsi lietat d~ natur,~ qui. pourtant .l'.invite- ~ - l -'· ·e~~ 
'· 
istence3._ Le problema .de 1' existence· se pose done ~ ne~.:.v· 
. . 
·1• 'enstence pour soi! .d'abord insconsciente de se~ f _ins --efte; 
se's moyens, . c .'est-a-dire "innocente" ·, va faire pla'ce ~ l 1 ex-
:i.stence pour le · groupe;· ·at il a • agi t des lora; de · conquerir· 
.. 
~ 
· una vertu qui puisse etre substi.tuee ~ l'innocence perdue • . 
. c•est 11< que lee hommes -~:i;tent, c~r "la :raison. nous ·montr~ . 
-' le but, et lee passions nous en ec~rtent"4 .' ·Or Diderot rej e·t-
. . d 
. teen bloc cette dualite de 2a conscience et des passions~ . 
( 
Dans l'Essai sur le merite et la vertu," il montr~ au contrai-
6 • , • : I• • 
re que lea satisfactions aocialea (de 2'esti~e) fournissent 
la grande maj ori te des plaisirs . "que nous gou to~s dans la 
vie"5. Ces satisfactions aont. encore pour lui un d~s ress.orts 
I -"Je ne vois pas qu' on pt;lisse chercher la source du mal mo-
. ral ailleurs que dans l'homme libre, perfectionne, partant 
corrompu". ~Corresp. Gen·.,(Dufour et Plan, Pb.r.ia, !924-34) , ·. 
' 300, II, p. 306 
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' ·, \ 
., · 
' r 
essentials ··de .la vie morale~ Aus~, ·fie d-ifferencie·-t-11 gue-
.. re 1' a.mour~p~opre de 1' amour ~e a6i~~3ine~ . ~ui ne .si'e;nifi.e 
. . - ' : , 
·autre chose, a son avis, ·que 1' int~ret ·perspnnel ;· . erreur gra-
. . . 
· ve selon Rousseau: ' \ 
.. ~ . 
. ~ 
"Il· ne faut pas confondre l'amour-propre et i•amour 
de soi-m~meJ ~~ux passions trea ·differentea ·par leur 
nature et par leurs effete. L',a.mour de soi-meme est 
un sentim~nt tout· natural 'qui porte tout ·animal a 
·' 
.. _. • • - .. ~:.\ __ !» 
veiller· ~ur sa propre conservation, et quf, dirige 
dans ·. ~'homme _par la rJl;iaon ~t modifie par la. pitie 
produit l'humanite et la vertu. L'amour-propre n• · 
est qu.'un aentilD:ent relhtff'. factlce, ' et ne dans l'a· 
societe·, qu~ porte chaqur!e indiv:t_du a ·raire plus d'e . 
cas · de ·aoi · que de tout re, qui inspire aux hom~ . .. . 
v 
' ' 
.. · ' ' , 
--~:.... ;;--· - - 4 .... . ~ 
, . .,. -
. . 







, . .. ·mea tous lea maux qu' il se font ·.mutuellement, · et 
. . . 'qui' est la ver~ table sourc.e. de 1 1 honneur'~ 2 " .. 
. ~ 
. ' ·;: ' 
En fait,.. le ·.grand rep~~_che de Rousse~u .' aux ratio nalistes de 
son temps, e.t· en particulier'· a. Diderot, serait _ de ' n'avoir :pas 
' 
~ 
_distingu.e 1 1 etre na tU.r.el .de 1 t etre' arti:ficiel: 
·" .... . . ''L_es soupQons, lea ombrages,- lea craintes,' la troi-} deur, la reserve, la haiz:te, la trahison, se ·.cache- · . 
. ·. ront sans cease sous ce voile uniforme et per:fide 
de la politesse, . sous cette urbanite si' van~ee que 
. noua devon~ aux olumi?~r.es ·de notre . sii;lcle'.' 3 ,·. 
"!''opinion, ' rendant·l·~ivers entier. neceasaire ~ chaque hom- · 
me, lea rend toue ennemis nes lea una d.es autres, et fa-it .. que 
nul ne trouve son bien -que dane le fhal d'autrui" cite par P. 
~urgelin, La philo. , de · l' existence de J .J. Rousseau tr.u·.F., 
I.952) p~ 3IO . .,.. .. . . 
. -3' \-Notori's· que la formation de la so~iete ~semble inevitable; 
! ' Comme l'indique .la formula du Vicair·e-:"L'homme est socia- -
· ble par $a na tu~e, ou du moins fait ~ pour ·le devenir" . · 
4 -Prefac& de Narcisse,(o.c., Gallimard, Pleiade, I964) v, IOI 
5 .:..A • ..;.T. , I, . p . (I 84 . . . -li~ ' . 
· I -"l'amour ·propre est grand. contemplatell;l' de . IU:i-m~me" . · 
. . idem, P.• 89 , , . . . 
2 -De l' i negalite (ed.~cit.) p. I82 
' ·. 3 -o.c., I,. 465-466 ( Discours sur lea Sciences et lea Arts) 
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' ~ . 
.. ' ~ .. ' 
I 
• fl.~ 
Dans eon second .. Discoura; -Rousseau deorit<-'ii eta-t 
. . 
- . 
moral de l'hoiD.III,e social pl~ce dane ·~le nouvel ordre· de . cho-
. . 
v • 
\)sea"· qui -su.it l'institution de l.'in~ga1it6, des richesses; 
changeant d~ condition, i 'homriie · est vJri·t~bl~ment:~~erdu: .i! · · 
dolt mainten~t assunier une histoire; ' de ce desarroi vont 
~ • JJ • • ~ v _/ .. ~ • ' _ . .. !#.-
naftre 1a .morale' et ·1a.: reiigion1 • · D'un a~tre poln~ de vue,\ · ---
1 la. ~social;sati _on·, e~ separant 1' ho~e de 1~ na~re' , ' lai ; . sur~: . 
gir ~~ nou~~l~ee\ valeurs' e~. 1' ~tre ~:i _e.fface .au prlofi_t ~e .· ·.; 
1' apparen~e: "Etr~ et·· pa~a1~e devinrent 9-e~x- ·cho·s.es tout 'a 
• I I - - t. 
fait differentes~ et de ·cette distinction .sor'ti;rent .le'- faste .. · 
... I • ,. " 
· imposant, la. ··ruse trompeuse, et toua les.vices qui ~n eont 
. . ' . .. 
' 
:I:e. cort~ge;• 2~ Un~ .fois'integre a l'ot'dre social .·i~·a~tut1:t, 
' 
.ciable, t 'ou·jours hors. de lui'· ne sa~ t vivr~ que dans ·1' opi-
nion_, des · a~ti;e~; et c•,es_t, pour ainei dire, de ·leur. · seuJ. ju-
gement qu'.il .. tire ~e -. s~~timEmt de sa_ propr~.existen~~·.,3._ 
. . __.., 
' . 
Et Rousseau aj oute ~" · or'\. 
. . 
.·~- .J .. 
I . 
''en un mot, demand~ t touj ours aux au tree . ce que 
hous sommes, et n'osant jamais nous interroger 1~­
dessus nous·-m~mes, au milie.u de tant 'de philoso-
phie, d' humani te, de poli teases ·et de maximes su_.· 
blimes, nous 'h'avons qu'un exterieur trompeur et · · 
~rivQle: de l'bonneur sane vertu, de 1a raison 
•sans sagesse, et du-:. plaisir EiJB.'hs bo~eur"4 
• B' 
. ! .. __ • 
. . 
.. 
· I -!'Il ne faut qu' etablir dans son ef{.Pece lea preDiiere .I'a.J?-:-
ports de"':la . societe pour donner a see sentiments une mora-
11 te t ouj'oura inconnue aux bates" Rousseau, o!"·c. r, : 23~­
Il faU:t souli:gner un . e.b1me -entre le . grou.pemen,t in.S.ti-nctif. 
<l ·does abeilles et la tr~!;!Cend~ce sociale .- -----r . · . 
2 -De ·l'inegalite, p.I22. , . . -· · ~ · . 
3 - Idem, p. I44 -~-. 
'4 .-Idem, p. I45 · ··, ~~;_; _" . . · 
· . . ..-- \ 
.,.:..---- . 
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Diderot, dana · l'~ssai sur le merite et' la ·vertu, 
' avait deja souligne, sans ~n reconnaitre toutefois le·carac-
. ~1 0 ) - - , _ • • 
I#- ~ " 1 ' ' , e ) ' 
tere :factic.e, cett·e ." depend~nce m·orale - ?-e·- · ~' homm~· vis-a-~s 
... ,·· ,. . 
d_.as pass~ons' soc~ales: ' . r. 
}J. 
9 0 , , o 
nsans eri eroire ·i_e .s'entiment inte~ieur,· la . superio-
.. rite des plaisirs : qU~. naissent des affec~ions SOCia 
. les. su.r ceux qui viennent des sensations, se recpn-
·':na'it encore. a· des signes ex-terieurs, et se mani'fes-
te au-dehors pa·r des symptomes merveilleux': on la 
lit sur l 'es · vi sages; ~lle s" y paint en des caracte-
~es. il}dicatifs ·d~une joie ·plus vive,. plu~ c('ompl~te, _ 
plus abondante-que celle ~i accompagne le soulage-
me~t de la · f~im, de la soi~ et des plus presaante 
appe.ti ts." L : - • . 
-· .. "' . ~ ea.. . , 
'Diderot, ··~~· il' ~~ut ~p_en~e~. a/lc.onceptio~ ine~-~drama ~:i,que _ d 'un 
. theatr~ moral, introdui"-t ·dans le monde soqlal ·le rOle primo~-
__ , ... . . . . 
dial de 1'~cte 'jou~ · (p~~~omime) determine par ·les -~ffections 
. . . . .,. . ..  ·. . " . , 
• .. 0 .. , , .)/ 
. sociE!-l~s;' le· fuonde mor~l dev;ient une · soctme ou chacun ·es·t 1(6- · 
n;,: 11 u:it . rOf~. ·~u point :qu~· la di;~inction' ne ee ~ai t P!!-s t~' 
~ . ~. . 
entre bons 'et mJ9ha.nts, mais plu~o·t entre ·.o'Ons et"·~au;,aie ac-
' . ' 
J teure (tbeme magistral du Neveu de Rameau); l'homme · ~el~gue 
, . 
, - -~eie sa satid:faction personne11e au plaisir 'qu''ii procure ~ I ., ••· ~ • .. . • ... 
tf 
. )'s ~.:i s:eC t~ teu~s .• ., v,h~'e, '?' e~t ~ se ~"~~~ en ' spectacle; , ~ ',es j;( 
toujol:I\Fa et·re ·vu cfu~tr.;~ ou. de ~oi-meme;-· l'homme est tou- ·· 
• . 1 
. i;, 
jdUrs· en co~unication, .·et meme conscient•du caract~:z;-e facti-
." 
ce d~ S~S !'apports avec .lea autres; .il 'pref,e.re cet artifice 
. .. ' ." 
.. ' . 
.: · ..._ ________ ~---------"""""'!:-"""--...---.:.---,--------
:r -A·. -T .• , I, p. 80 ' ~ 
. ·2 . :...I~m, . :P.·· 82. "Si ce · · g~nre de passions est adroi tement re_-
' mu' ,..:cortime il arrive a la representation d'Ul'ie ~bonne tra-
gedie, ·fl nty a aucun _plaisir, a: egalite' de dure.e, qu'on p 
r pUi8S9 COmparer o8: C6 •plaiBir "d I illUSi0D;11 ( 1:dem. t ' 
0 . 










, · . 
. . _· ;--"'"' 
.. 
II3~ ., . 
' 
. ' . 
a· la reali te. de sa soli tuqe·. I Or, Rousseau ·affirme que c' est 
o 1 ' b 
precisement a~nsi que 11 naissent des ltlUltitudes de rapport~ 
' ' . 
{~ans mesure, san~ regle, san~ con~istance, que lee hommes 
• • 10 . 
al t'er~n·t et changent continu~llement, ·cent travaillant a lea 
. : -~ 
detruire; po~r WI qui travaille a l.es fixer" 2 ~ ·et de conclu're. 
"Let dependance des hommes, etant de·sordonriee, engendre tous 
les vices"3 •·· ' 
·En fait} . on remarque bien comment Rousseau s-' acnar_. 
ne ~ combattre un princi~e que Diderot· s'efforce de defendre: 
. . . 
Il · s 'agi t de la s.ocia bili te na turelle'' de 1' homme. _L 'Essai sur 
le merite et la vertu· dis~ingae I . d,ana la structure meme d& 
1' homme ( et ceci est vrai pour tout animal) ·, lEi's reesorts -: 
qui le poussent vers d'autres individus: appetit s ·exuel e~ 
.affection maternel~e1' Sur un autr~ plM, le caracter.e 1:-aison-
nabl~ d' l'nomme, ·qui a garanti la _ pre~erv~tion de l'espece,. 
. .. . .. 
a :fai ~ - eil sort~ q~e la s~ciabili te s~i t i' epanouia~ement _·de . 
' . ' ' 
ces inclinations naturelles dans .le cadre de la societe cons 
·ti tuee? Rous~~au, . s .! il admet une inclination .naturelle ( t~lle. 
'P 
·.r -A.-T., ·r, p. · ·g,f' . · 
· 2 ~Manuscrit de Gen~ve,(ed. Dreyfus-Brisac; Alcan, Paris,I896; 
p. 247 ' ... .. . 
· 3 -Emile, II,' ed. Garnier, ~P· . 65 , · · 
4 -A.-!D., I, • 42 · 
5 -Idem. './ 
(I) -N.ptons un temoignage irrtere.~san~ sur la 'personnali te de Di 
~erot par son ami,e madame de Necker (Melanges, I, p. 285) : 
, . · "J?iderot e_st con ten~ de la cQnveraa·tion des gens lea~ plus 
.. · lned±~crea; 1.1 · ressemble ~ un joueur. de .paume qui, jettant 
continuellement la balle cohtre un mur, · di "t: voil~ un mur · 
·qui renvoie bien la balle et qui j oue a merveille" 
-rl; . / ' \ ( ·. ... j/ / I 
- f . I • 
·v & .,~ I Q 
I • 
' . 
. ' . 
\. 
II4 •. 
que la pi tie qui pousse le sauvage a _ se_ inettre"a la 'place de 
' 
celui qui so~ffre" .}, pJense toutefois ,que cette bienveillance 
na turelle tient de_ l' amour de soi (ella n' en est que la p:r:o ... 
jection _vera le s~mblable), et n' implique ~n- a'!oun cas 1m -· 
co~erce veri tab~e - ou inevitable- entre lea pers-onne~ _; c~tte 
d'ependance des autres serait le·contraire de· ··-la'liberte~I -~ · 
--ce sont la, deux conceptions de· 1 1 homme ql-li a 1 oppo-
, 
. . sent, en meme temps que deux .phil~soph:!-es. D' apr~s le Dis- · 
~ours sur l'inegalite, ce qui distingu~ 'l'homme 4es.~nim~ux, 
ce n'est pas tant l'entendem~nt · que la liberte ~t la f~culte 
de se perfectionner: 
me, que sa qual:lte d'agent libre"2 · · 
. ' . 
. "Ce n'est done pas tant.l' ·entendement qui. fait pa~.::.., 
mf lea an~maux ~a,distinction specif:;·q e _de l'~cm-
Lorsqu'-118 parlent de l'homme, Rousseau evoqu.~ un et~e libre·, 
. . 
alors que niderot y"_voit un · ~tre essentiellement raisoiDiable3. 
. ' . . 
- ' 
Par "perfeotibilite" Rousse-au en tend le pouvoir. de developper. 
' ' 
certaines facultes que 'l'homme a l'etat de nature ne possede 
qu•en pui'ssanc.e",et pa~ ces "facu1~e~- virtue11es" 4 11 dis-
carne !~imagination qui - se developpe la premiere, mais s~r-
- , 
.>-
tout la ratson ~ont . le. ·'developpeme~~ est plu~ tardif. 11L'idee 
. I ~Diderot qui iden tifiai t, avant 1 1 Encyclopedia, sociabili'te 
·' et biejlv~il1ance na~relle, ramene, au moment de l'A~ologi 
pour P'rades' 1a 'sociabili 'te au sentimen~ de l'utili.t reci 
· proque. Voir H.-- Hubert, Les sciences sociales dans · 1' .., 
. _ clopedie· (Universi te de Lille, I923 p.· 205. 
· 2 -Rousseau, De 1' inegali te, p. Bo· . 
3·-Rouaseau,s•oppose par la ~ 1'opinion unan~me de sea contem 
· 'porain.s refletee par Locke~ "Par raison, j 'entends une ta-
culte par ou ·on suppos~ que l'homme est distingde des be-· 
tea!' Eaeai philo. concezyant 1 1 entendement '-humain,. liv. IV 
ch. ,.XVII, paragraphe I """"· _ · \ . · . 
. . \ 
0 
. . . ~ 




I ' . 





fondamentale de Rous~eau est q~e, par una sagesse de la na-
1 ' 
tU.re, ies .. _facult'es. de i•homme ne se developpen:t. qu'au moment 
#.. I " 
ou eile~ d~viennent necessaires pour sa conse~ation"I. 0r, 
(I • ' ' 
~ \ l • 
' dans l'ar1;icle Autori te poli tique, Did~rot ',fait dependre la 
• 
' de l'individu de ses.capacites d'etre raiaorinable: 
individu· de la ~eme ~speqe a . le drolt d' en jouir aua-
,. I l 
sit3t qu'il jouit ·de la raisori'~,2 ; et, c'est ·parce ' qu'il est "' 
I 
• ~t-o ' 
· raisonnable que l'homme ~st sociable. Rousseau demontre · tout 
' 
' \ 
. le ~ontraira: c'est en deve_nant social;>le q~e l~hommEL est de-.. 
·venu raisonnable: "Il avait, di:t Roua~eau, dana le ~aul . ins-
. ..,
tine t tout ce · qu' 11. lui · :f~_llai t pour vi vre dans i' eta t de na-· 
ture; il n'a dans une raison ·cuitivee que ce .-qu'' il lui faut 
pour vivre en societen3 • On. voi t c!l~ent Rous.~eau repousse 
. . 
1a the-orie de· la sociabili te natu:relle qui suppose 1' liomme 
. . 
. ' 
naturell~ment raisonnable; 1 ' .homme· a l'etat de natu.~e, ne ' 
. , 
·:rai :t aucun usage 1de la · ra:ison .qu( res te una "facul te super;::-
. . , , • i I • 
flue"; 1' espece humaiJ:;te ne possede originairemen t la raisoh.· 
qu' en puissance, ·at cette taCu.l te reste virtuelle chez le 
---------------~--------------------~--~--------~~ 0 ' . . IV i...Emile (Garnier, I994) liv. II., II, p. 47 · 
I -Derathe, Le rational:-isme de ,J.J. ·Rouaseau,(P.U.F .. I948), 
.· P• .IO . • : 
.·2 -A.-'1!., XIII, 392. ·A ·l'art • . Droit natUral (!755, 'Encyc. V) 
.,. . Diderot.aff'irmera: "i1 fau:t raisonner en tou:t, parce que 
· · l"'homme n' est pas seu1em~n"t un animal, · mais .un animal ·q~ 
3 .. -De l' ine·galfte; of. le . texte analogue de 1 'Emile:" le m~ . e · · ra:isonne" , · · t 
homme qui . d~i t rester ~~pid~ dans lea foret!, . doi t . dev ,- · 
. nir raisonnable et sen.s.e~s :J.'es villes, quand il Y. ae , 
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·. ·~ 
sauya.ge. L'e -d~ve;I.<;>ppement de la ·raison et celui de :1!~ .. . vi~ ~ 
I 
.eociale allant d~ p~ir, 1~· soci_abilite,- comme la raison, 
longtemps vir'tu~lle se developpera' 'elie aussi a son heure. 
. . - I I . , 
:• Ce qui . permet a Rousseau, sans' s.e co:p.tredire, .de nier la so-
, . .. ' 
~iabili te a i.• eta't de ~nature, tout . en reconnaissant ·qu:, elle 
est conforme a la nl;l ture hwilaine.; c' est la le sens , de la ' . 
forin,ule. ·fameuse ·:" L'homme e·st sociable par nature, ou du · 
~oins fait pour le devenir"I. Il fau t souligner _ ici que Roue-
. "' 
. - . 
·.seau n'a jamais confondu l'e.tat de na.ture -"qui n'existe plus, 
qui n'a peut-etre'point existe, qui~ probablement n'existe~a 
.· j.amais''-2 , avec la ·vrai'e nature de l'homme, puisqu'il ne per-
• 
met· pas a l'homme ·de developper toutes lea virtua.li tea de s.a 
natu~e. L~ sociabilite ne deviendra un principe efiectif de 
la. condui te hu.maine, qu' au moment ou ·lea "facul tea virtuelles11 
" de l'homme, imagination et ~aison, ae deploieron~ • . Et pour 
... • • ' • • 0 
·~.: 
cela 11 faut ·a - l'homme le commerce et l'assiatance de·aes 
' . 
·~emblables3. Ainsi, la doctrine. cons'tiui"te de Rousseau est 
que l'homme .n~ saurait cultiver sa raison avant de vivre en 
I -Profession de foi du icai.re · a o a (ed. Beaulavon, I44-) 
2 -De l' in gali t , pr face, P.• . 35 ed.· Garnier) . 
.3 -"L'ho.mme qui, prive du ·secoura de sea·semblables et sana · · 
c~sse occupe de pourvoir a sea bes~ins, . est redui t en tou-
te chose a la aeule marche de sea prop~es ideee, fait un 
progres· bien lent d~ ce cote-:}.a; 11 vi.eilli t et meurt ~­
vant ·d' etre .sorti de 1' enfance de . la. raison" • . Cite par 















II7. ' . 
' . .. . socie'te~ ~u mythe.de· l!homme mi_turellement:ra.isonnabl~, Rouer 
............. . . . 
seau·substitue celui de l'homme naturellement s~~sible.I 
On re~rouve ainsi·. a prop~s· de la naissance d~s ~ocietes ci-
. , . . . 
vile~ la meme opposition fondamentale qu'a~ sujet de l'etat 
. . 
de· natu:r.e~ Diderot et Rousseau esquissent bien 1 'histoire de 
. -
l'humanite de la meme _fagon, mafs ils l'interpretent differe-
{r2ent. -D~de_ro~,'. _q~i .discerne. une in~gali.te naturel;le entre· les 
hommes, .·parle des "forts" ·et des 'nfaibles',' ·, et, avec. lea th~ 
' ... ' 
9riciens du droit naturel, considere que ~·usage de la violen-
ce entre les hommes est un phenome~e normal, en l'assimllant 
. . 
. a 1· • .usag~ de la force · b:rutale entre anima~2 • Or. Rousseau 
remarque que la lutte entre les forts ·et lea fai b~es ne sau-
· rait etre assimilee ala lutte pou~ la vie: l'animal devore 
' . . 




"U.n homme pourra bien s '~empare:r des ·fruits qu 'lin 
o .autre a -cueillis, du gibier qu'il a tue, de l'an-· 
tre·qui lui servait d'asiLe; mais comment viendra-
·-t-il jamaiS B bOUt de S I en faire Obthr?" 3 
· . 
. 
"Piderol.t ne repond. nu~le par.t a. cette question, par-
. . 
· ce qu' il n~ ·se la pose pas. Et il ne peut se :la· poser, parce 
qu'il lui faudrait remettre en cause ce que toute sa philoso- . 
' ) t 
·. phie polit'ique ~oit justifier: l~ droit de · propriete. En ef-
. I -"Il est certain, ·que faire le bien pour le bien, c' est le 
faire pOUr' S'Oi t pOUr notre propre i onteret, pUi.SqU I il dOnne 
a l'fune une satisfac.tion i -nterieure, .un contentement d'ell,e 
· · -meme, · sans lequel il" n' y -a · pas de vrai bonheur" (Correa. · Gen 
Dufour et Plan, VI,. p. · 227). La morale· c,le ' Rousseau _est fc;>n-
: · cierement individualiste et spiritualiste. . .. ~: ·. : 
2 -A.~T., I; pp. 466-467 • 
3, -RQusseau, De l'inegalite, P• I04 
II( 
' - >t'. 
' 
· ' . 
r 
' !- "· 
t<t' I 
... . · 
II8. 
\ 
f~t, semble· lul. demander Rousseau, · "quelles pourront ~tre ·, 
- . 
les chaines de la dependance· parmi des hommes qui -ne ·pose~- . 
dent rien?"r" •· cette question de la propriete~ ·Diderot, . e1;1 
.. 
. . . 
· effet, se contente. de 1.' escamoter (du moine avant !754)., 
. . . 
alors qu' elle o·ccupe· une ·place ma;)eure dans le Discours. de 
c.e.~ . . 
Ro~sseau, ou VJ:-r remarque que 1' inegali te e~tre lea :hommes ne -
. . ' 
tien t pas. t~n t . a leurs quali tea physiques OU, morale a' ,.Q.U I a 
l'e-v:o.~~tio~conomico~so?ia.~e (repartiti~l). d~ . ~ravail . e.t : des 
· _· .. · ~~rre·~) 2 • . ~i ri.e ~-··agi t.., ~one ~as d·~une "~inegali te ·r -:turel;J-.e" ,- ' 
. . ' . ~ . 
et il est par.consequent impropre .de p~rler de forts et de 
, .. 
fai bles: -. 
-!'- ' .. 
·i~e sens· de ces termes, ecri t Rousseau, est nlieux 
rendu p~r ceux 'de pauvre et· de riche, parce qu'en 
eff~t un homme n'avai~poin~, avant lea lois, d'a4- · 
tre moY'en d'assujettir ses egaux qu'en attaquant : 
leur bien, ciu 1eur faisant quelque part du sian'' 3 
v . 
• 
.. ' Il fallai~ insister sur ces . divergences fondamenta-
' -
lea qui concernent la theor~e du droit ·naturel aussi bien que. 
. . . . 
la ~a ture de 1' homme ,._ .C • est auss;i . la _rigueur . · .. pp.radoxale" 4_ 
' < I • ' • " • • , • • -
" t . ~ 
-' (en. opposition avec le~ theories classiques) ·de·· Rousseau qui 
• p ' ~ 
· . ·a po1.is.se la pen:see poli tique de Di,derot )i se con~olider t~ut 
... 
. . 
. ' . . . . 
en " 1' (U1\e nan\i • S.' reSOUdre CertaineS eq'tla tiOnS qUI elle n I avai t 
- ' . 
I -J. Pr.ouet, Diderot et l 1Encyclopedie·, p~ 373 · . 
2 -Sana ·· nier l'inegali te naturelle,. Rousseau souligne que 
C I eat 1 t inegali te 80Cial.e q_Ui ·aggrave leS inegali tes· natu-
relleS: . 11 On COmprendra COm bien la diff;erence d 1 homme . a hOm-
IDe doit etre moindre~dans l'etat de nature que dans celui 
de aoci~~e e1·~ombien l'inegalite naturelle doit ·au~ent~­
dans ·l'esp~ce humaine P~.r l'inegalite d~institutio.ri11 p.I94 
3 -Idem, De 1 • inegali te, p. I27 . · . · . . . 
·'4 ' -"J'aini.e mieux etre ·homm.e a parado~es, ·qu~homme ~ . prejuges" 
Emile, Liv. II, · ~I, p. 60 (Garnier, .1964) ~ . ·. · · . 
. . . ~ 
.. 
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{ . . 
. &·' . d'~bo~d pas relevee'OJ entre- autres cel~e de la p.ropri~·te pri ..... 
. ·. . 
. . . I 
. 'vee · et de l • inegali te eociale. Ainei, dan_s le . pacta social, 
Di'd.erot voi t esaentiellement . le ' caractere raisonnable :...parce . 
' 
. que . necessaire a· .la cohaervation de 1' esp~ce-· d'une juridic-
' . 
tion souveraine qu~ aoumet toue les individue, forts et fai- . 
r,) • • • ' . ·-~·-----: • 
blea, en _l,es garantise_ant lea ll;Ils contre ltfs autres2 • 11. re-· 
. 1 t 'abli t une egali te de p:rincipe entre. des hommes inegatix dans 
' lea :faits. Rousseau ne voit l:~:qu•un· masque jur.idiqu.e: le 
··pacte social n' est nullement raisonna'[)le·, et soh utili t~ · . 
. n.c~est.:pas double .. L'institution BO<_:!iale Jle ae· justifie pas 
. t 
_'par une i}eC~SBi te•-d I Or~re gener~l CQnlme le CrOient leS thB.O-:-
. 
r~ciens du droit .n~turel, maie perennise en rea~ite le pou-
voir des 11 ric~es" (que Diderot appelle "~orts") et "'la loi . . 
de la p~oprieta ·et _ d~ ];• in~gali ten3·. Precisons que·, a '.il sem-
ble beaucoupl plus hardi dans son analyse des origines de la 
I 
' . 
societe civile;' Rousseau n' en ·tire aucune conclusion · d • ordre 
.revolutio~a:i.r~4 ; ~1 c~n~.este Dider'ot ·P.o~r. ~ui .1-e pa.cte est_ ~ . 
. . . 
< une necessi te rationnelle, et affirme en meme temps qu'il. ne 
. . 
· s 'agi t que d •une necessi.te de fait~ d 'un etat conveptionne1 
• • • ' ' ~ ':> • ~ • • f 
qu'il faut prendre comme un moind~e mal, at, qui ~out . comme · 
lJ 
I -Locke expliquait deja, que !'institution sociale .. n'avai.t 
d .' autres 'fins que la conservation mutuelle des vies, des 
libertes, des biens, choses qu''il designe par le nom gene-
ral de "propr~etes"(Du gouv. civil; Bru.xellee, !749, p.I79 
2 -A.-T~, J,:, p. 467 ' .~ · . · . 
3 -De 1'in~gali·te, p •. !26 . · 
4 -L' art. Econorirl.e pol • . defend .. nettement la . prop.riete, ·~le plu 
sacr~ de tc;>us lea .droi ts du ci toyen"' e~ . n~ fait que pro_pc 




















notre faiblesae·, bat un fait-social qu'il s'ag+t de depasserr 
·Aussi' Rousseau et Dide:tot sont d. accord en bien dee points .. 
~\' Il~ op~sen~ tous ies deuX la.theorie du contrat social'aux 
\ . .~ _ 
theories ab}30~~tistes tradi tioruiellea, et repoua.sent par ·1a 
.. 
' • ' I 
la theorie se1_on .· ~aquelle l' au!! te monarquale .. qer:i. v~rai t 
. , 2 .. . de l'autor1te paternelle • De m e tous deux reconnaissent 
J ' • 
J • 
le caract~re sacre . des lois; et se rejoignent par la_ pour~· ·. 
_repousser et contester 1' arbi traire, dans la · meaure ou 1' a-
:p~lo'gie de la loi est la rn.e/lle"N,.Fe arme con'tz:e la moJ1archie 
de droit divin et l'a~solu~'h,me cl'e type hobbiste~. ·car J.eurs 
concep·tionS d-e la souverainete son t fort proches; le pe~pl.e . 
• f 
., 
est_ so.uvera~n, et la .. loi n'a __ d'autre origine que .la volonte 
generale . qui .·est le "corps poli.tique" iui-meme_, et que le. · 
. , 
. -
·peuple deleg1.1e ~ la personne mo~ale qui en a- 1 ·~sufrui t; et 
~~~qui · tant· que Alire cet usufrui t·, exerce l'autpri te pleinement' 
. \ 
et entierement. Ho~es_ d'ordre, ni l't~n.- ni l'autre semblent · 
B 1 acconnnloder d 1 une. SOUV.era:inete partagee·.y et ila .repoussept 
t 'out . systeme p'oli tiq_ue ~~sq,u~t . de. pro"'!oquer le . de~ordre4 • 
· I --"c'.est . le fer qu'i-1 faut laisser dans la plaie, de peur 
· que le hlesse n' expire en 1' a:rrachant•~( Correa. gen., II, 
p • . 207; lettre a Voltaire); nul retour en arriere n' est 
-pensable-. Au ·aontraire; 'le crime de la socitHe est d' etre· · 
retrograde.: "Nous etions faits pour etre· hommea, lea lois 
·. de la societe nous ont replonges dans 1' en:t:ance"Em. ,II, 52. 
2 -Theorie de Locke · . ·- -. · 
3 -L'art.- Aut·orite poli'tigue· fai~- ressortir clairement. que le 
·prince doi t _gouverzter "selon lee lois de la justice"; et, : 
d~ns son second Discoura Rousseau 1note:"q_uelle que puiss~ 
etre la. conati tution d 'un gouvern~ment, s' il ~ t y trouve un 
saul homme qui -ne soit . pas sounds ala loi, tous l ea autr 
sont ·n~cesaairement a. la discretion de celui-la•n. .p~- . 49; 
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' ' . 
' . . - \) . 
· M,ail;', avec· l'article Droit na,turel (!755),. Diderot 
' ' ' ~a: _definitivem~nt se demarq~er p~r ~a_pport -a ffousseau, en · ~ 
. . \ ' 
~ffirmant nettement un determinisme moral _ qui' ne ·s'accorde 
• l t ' - • • 
plus .en rien avec la conception . morale du phl.losophe de Ge-: 
, I 
I I ' • ... ~ 
'1;1ev~. En fait, si Di~ero:t_a repris l!E:r~icle, redige ~en :pre-.: 
mi er ·lieu par Bohcher d I Argis;.- c' est surtout pour la rai~~n 
\ .. 
. .,... ·precise qua · ~ derni.er._exp()·sai t' _la theor:J.e de ·Burlamaqui qui .: 
. ' ' . . ' < '• . . ' 
repoJ:Je sur !'affirmation nette que l'homme eat· moral.ement 
I <'~ • "" ' 
' . ' 
responfi~able d~ se!3 actes2 •· Or 1' idee de llqre arbi tre est 
' ' ' . . 
plus mena<;ante pour Ditlerot· que le f~i·t m~1;Ile de croire pe- · 
cessaire au bon- ordre des .cho_ses la -caut:i,on _d. 'U.ll Dieu trans-
. ' 
cendant. Dangeureux pour _ le ~ationalisme, .i•ac'te libre- est 
-irrationnel,, car i~ cree du des_ordre en fais_ant s~rgir de . ' 
l 1 iJ;n.previs,ible. L',artfcle de Diderot est done .fonde sur la : 
. . 
" 
''t . • • negation du libre arbi tre. Lea: ".oscillations'-' de 1-'individu · . 
· · , son.t le simPle effet de causes ma teri.elles exteri_eures, et 
il n I Y 'a dOn~ II ni bi 9ll ni mal !~Oral t ni ' jUS te ~i- injUS·te :. -~i 
. . . . ..... 
obli.gatioti·ni aroi t"3. Contrairement 'done a c~ que pense Roue 
. \, 
" .. . dfJspotisme ou a l!anar.chie" (A.-T •. , XIII~ · 295) • . ·Rouas<eau aues:i., 
. met ·l'anarchie 'et le despotisms sur le meme plan:'"le derni er 
: .. terme de l'inegalite, ··et le pofnt ext~me qui ferme 'te c'ercle 
et · touche au p~int d • ou nous sommes par'tia" De ·1' inegali te, !42. 
I ·-Encycl-. · t. V, p • . !30 Droit de la nature. . · · . 
2 ~Burlamaqui, Principes du ·droit na~rel,(Geneve et Copenha-
- gue, Philibert, !762} P• 77 . · ·_ . . ... ~ 
3 -Vn ~n Elua t~rd (juin I756), _ dana la lettre a LandOis, Dl-
._, derot _.fait sa professiQ.n de foi materialiste, .en affirmant 
deliberement un determini.ame total: "Regard~z-y de pr~s et 
V9US verrez que le mot liherte ·es~ · un mot"'vide de sene, qu' 
il n~y a p_oint et qu'.il ;ne .p_eut y avoir d'·etre~ ,l i bres1 qu 
noue . ne aommee que . ·ce qui convient a 1'-ordre gener~l, a 
. . ~ . . 
.~ . . ' 
... 
. . ~ , .. 
. 1 
. . \ .. ~··· .. .. ' 
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'. · · .... · ·a eau · ce n • est · pas le li bre arbi tre qui .dis t~ngue_ 1 'homme de 
. ... \ . 
·~ ::.~ c ~:;_;L. l'anim~l, ~aia ·sa capacite a raisonner, c'es1f-a-dire de· de-
" ..-· · ·" .:· ·termine~ ~on action~ ia'ou t•animal est eritra!ne parune sol-
~~:: . ~.li.ci ta~io~ immedia_t£"Il fa~t · raisonner en tout, parae que · 
~· .. ~ · · 1 'homme n i' ~at pas aeulement un animl!l, ihais 'Wl animal qUi _rai 
. ~~- .. : . . · · sonne"~ C • est ·done ~e~ tant. qu• 'ltre raiso~·abl~ et sociable · 
-que l'homme 'B~. diatingue des animaux,. et non en tant qu'tagen_t 
.·1:·' ...  
~ ~. 2 ' ' ' 
libre", co~e _1' affirme Rousseau • Diderot· ~eaf~irme implici-
' ' . 
tement, contra RouJJseau,.que l'homme eat done naturellement , 
. . . ' 
91). relation av.ec ~es Selllbl~bles; il y a 'une societe generale 
t ' .. 
du genre humain q¢ s 'identifie a l t ~tre 'collectif de '1 .' espe.:. 
J ' • • 
. ce; l'individu est a ·ce. ~orpe ce 'que la molecule est~ l 1 or~ ·­
ganisme, et la .rais·on refl~te cet etat de· choses: . 
'' 
"t ,,~ - ."._ - - - -
"Mais. si nous otions ·a, l' indi-vidu. le droi.t de deci- . 
der de !a nature du juste et ·de l' in~uste, ou por-
terons-nous cette grande question? Ou? Devant ·1e 
genre humain ;. c' est. a 'lui seul q_u.' il appartien t ·de 
la decider·, parce que le ,bi·en. de tous est la aeule. 
passion qu' il ait. Les volonte's partfculieres sont . 
' suspectes; elles peuven~ etre bonnea ou mechantes, 
mais la vol.ont~ g~nerale est toujours . bonne·; eJ.:l.e 
· ri' a jamais tromp.e, E3lle ne t;r-omp~ra jamais ." 3 
Il faut done ·remarquer que la volonte generale don~ 
'(Parle ·.Diderot est ~-volonte d_e fai ~ d '·uri etre colle~ti:f con-
~ . ' . 
cret, le genre hu.main. Mais pour Rousseau,. le corps social, 
' ' 
.i• or~isation, a_ l'education . at a la' chaine des ev,nements ••• 
. Ce qui nous trompe, ·· c·• eat la prodigieuse variete de· nos· ac-. , 
tiona, join tea a .l'habi tude que nous avons . prise tout en nais-
·aa.nt de con:fbndre ·le •VOlontaire avec le · libre" (Correa • . ed. 
Roth, ·I, p. 2I2) . . . \ 
~ -A.-T., XIV, 298. Oeuvres poL, (Verni-ere) p. · 3I. · 
2 - De 1 • inegali te; p. 8o 
3 -A.-T., XIV, 299. et Oeuvres pol., p. "32 
. . 
' . . 
·-
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~ . ' . ' 
,· ' 
. ,· 
I . . - . , . 
qti'il n~assimil.e pas comma Diderot a un organisme a.ni~.-
• 
represente. une comlnun~u te ~rti-fi'cielle · au sein de laquelle 
' , ' . -
. 
les 1iommes se sont librement aseoc.ies; de m~me · la volonte 
generale ne saurai t etre qu-e la resul tante. de ·VOlon.tes mul-
. ' 
. tiples associees librement pour la constitution ·d'un ordre ·. 
I . . 
civil. 1or Diderot ~xpose bien 9-ue .la- :volOiite _ g~nera.le est 
. , ' .. . 
. ariterieure et S\lperi~ure aux· Volontes particu_lieres-, de 1a : 
.. .. • • ~ 0 • 
m~me faQon qu~ l-' espece l' est aux indi vidus ~ · Ce qu~ pei'II!-~t 
\ • 't ... 
• • • : ,. ' • <; 0 , , , · I ' .- - 1,. .. "'<~(.. ~ 
a J~ Prous.t de noter · que "la · volonte generale de chacune '::.des 
. .. . .. ~ 
societas -civiles que Rousseau ·appelle· corps pOli tiques n' e,st · . 
. ; ' . qu'~e . -voionte par~iculiere ' au regard· de la vo10l1te generB:!l.e 
J .. : 
de 1 ~ ·esp~~e" 2 • 
·. · Pren~~ ri~ttemwnt ~:posi t1on _pour une· philoso~hi·e 
. ' - mat_e~ialiste, en affirinant 1m dete~inisme 'mor~l qu:l e~t . le 
piv8t. de 1' article_ Droit nature~, Diderot, apr~~ a~bbes3 t. 
,, . 
entend ail1si . offrir a, la philosophie .po:I,:_i tiqU,.e .dl:l droit na-_ 
• w • • .. '. • • 
. turel. une ba:se nouvell..e ;.: et pour 'a:i.nsi dire'_ scieptifique' et 
autrement ·:PlUJ3 . dangeur~use; ceci en fourni~sant des prolon- .- . 
••• /J' 
-. 
... .;_I -La vertu; salon Rousseau, ne. eaurait se caracteriser autre 
. · . . · ment· que comme· "la conformi te de la volonte particuli'ere 
' ~. a·la v~nte· _gen·erale". La volonte generale ne peuii etre . 
· .. · o-on.fondue; co~e 1~ fait Diderot, · avec le. genre humain ~ 
Car dema:hde Rousseau, comment su:i. yre une volonte qui re- . 
·produit en nous . l'fmage d'une -so-c:iete de fa:lt, d'une soc:l.-e · 
te inj'qste? D~ le Contrat soci.af (liv.- II, ch. III) Roue 
seau fond era precisement J.a· vol·on te ·general a sur l.e co1;1tra 
.La volonte generale prend corps dans l' ensemble· des ci to-
yen~; qui. ont 'eux-m~mer. rencmce ~ tous leurs dro;l. ts en fa-
veur de -cet ensemble oonsti:tue dont 1' objet est 1' egali t ·e .· 
qui · garan:ti t en retour l_es J.ibertes individuelles compa·ti.- · 
bl.es av~c · 1 1 egal:l,~. Soumis a une m3me O~lH~sance . ile c·on-. 
servant taus leur.S inter~ts part:i.culiers; il s' agi t .done 
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ciq-:-_poli tiqu_e_s a une· :etude paycho-peysiologlque de 
. au~.~i .tl· .un .. ;dQt~rndnisme . tJOCi~l~ ~ . ·" . . l'ho 
' . . . . . ~ 
. L' article Droit n~turei; .qui a·usci ta de vi yes reac-
~ions 
. . . - . . . . . 2 . .. ' . 
les adversaires. de Didero-t , , · ·prefiglir~ d' autre 
• 0 • • • • 
l?art le uscri t de Geneva ,~ qui ~evai t bien tot devenir le . 
• • CJ • " ' • t) ' • 
Contrat social. Le chap:i:'~fe II "du_ livre I ~e ce Man~s.cri t, 
.. ~ inti tule ""De la. societe · generale du . genre h:1;1lllB-.in~'3 (~~i ·a , 
. ete :rf1lr la suite .aupprime du- Con-trat .social) ·. ~~t "avein~ tout 
une refutation · de l'.article ·de- Diderot. Rous~eau commence 
' -
. ' 
.par preciser que la societe . .'generale du genre humain, .n'est 
I . . ·• 
pas ·un etre natur~l·, mr. spontanement du b~soin d t aide mu:tuelle 
~ • '11 I) 
reasenti par lee hoiillile's,· ·comma. le pense Diderot, mais une · 
. 
fiction imaginee par lea puiaaants pour sauvegarder leu~s 
- I> • a~~la avantage_a. Il a'.agit ' d'une "u.pion ~rompeuse.~'. qui ne 
' . .. ~ ;') 
- ' 
"donne de nouvelles forces qu' a celui. qUi en a~ d~j~ t:rop., 
<>. 
-
t .andis que le faible, perdu~ ~tpuffe, 'ecrase .dans la milLti- . · 
tq.de, ne trouve nul asi.ie- .ou ee refugie~~, nul sl,\p_wrt a sa 
r 
faib:,_esse 114. · 11Il est, «?ertain, ~joute .:Rousseau, que ·le g'enre 
-~ "' 
I • . . 
· ·humain·n'offre ·a. l'esprit . ·qu~une idee purelll.ent collective · 
. .... 
. / 
j • • 
d'une soumisaioh raisonnable a Un interet commun. Ainsi la 
· volonte generale s'oppoae ~ la .volonte de tous, ou en l'absen-
. ce . d •Un: in'teret commun, lea puiesante, . bien . que moine nombreux 
· · 'o~1t bien des mo;;ens de 1' eniporter sur lee; au tree. . . ....________:____:__ . 2 -Diderot et 1 Encycl., p. 389 . . , .. __ 
3 -Hobbes etait le premier a avoir rattache son aysteme pol. · 
a }ine philosophie ·materialiste : . ' . . , . 
I -r-ef. S~steme· de la,nature; "tout .hdmme qui · reconnatt la fa-
~ tali 1; demeurera persuade qu'une nation ·mal go'\lv:ernee est 
un -sol ferti,le . e~ plan~ea · yeneneusea'-' · (e.d. de I -77I, I, ?63: 
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-
,_.. . q)j.i ne suppose liUCune union r .eelle entre: :les indivi.d~s qui . t. .. - -1:! •· '\ • > • 
~ > . , • . I . . . 
. -- ~ .~e C:ons ti tuen t" • Le genre huma~n n' est pas · n<:>n , plus une 
• • .... • c 
.. ~ ' . . 
· _"pe~oll!le .morale", un etre de raison, cozmrie l' est un corps 
. ' . 
. pelftique, car "nos. besoins nous rapproch~_ht a, mesure que 
.d e • , ._. -"· ' ' ,-
.,~·· · ~ nos passions' nous divisent, et plus' nous devenons enne.mi~ de 
• • "· 0 • "! • ' u • 
...,._ • • no~ · semblables, ·moine 'no~s · pouv_ons npU:f! :pa~ser d' eu~" 2 ; et 
' 
Rousseau rompt le dern~~r pon·( qui i.e reliai t ·· .enco . .re a Di-
• .. c:t • • " • 
' 4 tl • .; • 0 l 
. dero·t-;_ "Loin que :+ • ip. te;r~t particulier . a • allie au bien gene-
,.~ __,. . ' '· ~ 
' ........ , '-"':-.._, ral t Q il6_j3 I ex<,ek,.-q_en t l I un 1 .1 aU tr~ danS 1 1 Ordre na turel deS 
. • -;:~-- . . . .!t . . . ' 
r ~;. • ••• , Jl)i:i6s es ·: ~ •. C' e qui e\ t,. exact!en ¥'· 1 e con trepi ed de la f' ormule 







"Il e~t absurd~~~. gire que, dans '·ch~que sy_.steme 
de creatures,- l'=i.zt·:P.eret ge l'individu est · contF~­
dictoire a ·l'~nter~t ·gene~al, et que le bien de la · 
nature dans le · parti.culier est incompatible avec 
celui de la comm~~ ~tur~"4 ... 
a l'auteur de l;articl-e ·en ces termesl:"Vous etes lin individu ~ 
; de l'espece humaine: vous ates citoyen ' du monde~ et patriote 
."de nulie part~· Prejuges l·egitinies contra l'Encycl.,(Her1asl¥lt 
Bru.xelles et Pari.s, !759, vol.) II, . p. 79 • <t!> • \ • 
. 3, -Le titre primitif du ·chap • . etait: Du droi~ natural et ' de 
· la ·aa.d.ete · gene.rale; - Rousseau avait aussi ecrit: "Qu'il 
nry ··a. poinl; natu.r'ellement de societe generale entre l es 
hommes", Vaughan, The political writings of J .J. · Rdusseau, 
Cambridge University press; I9I5, 2 vol.) I, 44'7. (note) 
·4 -Idem, p. 448 et Du ·cont'rat social (ed. Halbwacll,s, p. I28) 
· • "Le "riche, press~ par la n~ces~i.te; congut en-fin le pro jet 
. . ~ .le plu~efiecpi . qu:tso:i.-t- j~is entre dans 1' ef!prl t hu::: 
main . ... Ce fut d '~employer en sa faveur les ·forces I!lemea · de 
. : c.eux qui 1 'a ttaquaien t, de f,aire ·S~ d~:renseU:rs . de ses adj 
•Q · versai.res, de leurpin.'spirero d 1 a~tres .maximes,et·c." De l'i-
negali te' p o 124 0 ' • I ' • 
I --C .E. Vaugl;l;m, ( op. cit. ) . I, 4.49 •. et Contra t . soc. ·, !28 (note 
2 -Du. contra t social ( ed. Halbwachs ) ·, note· sur le Manuscri t : 
....... de · Gen~ve, P• ·.!27 ' · ~~ 
3.-Id·em, p~I28; et. Vaugha'fi (op.' cit.) I, p;~450) 
~4 -A.-T., I, p·~ 66 D , , •• 
' \ 
Q 
' ' ' . '. 








., de lui-meme que son interet ·personnel est de se soumettre 
' { . ~ 
t a· la vo·ionte .~.e.nerale? Diderot,. ~n affirmant que cette vo-
, r1 0 • < • ' 0 • . 
l:~nt~ "est dans chaque inch vidu un apte pur de 1 • ·entend~ment· 
q~ raisonne dans le aile~c·e des 1paa~i.ons."1 , · sem~l"e limiter 
'"" • 1 
l'acces de la vie morale a une elite cultivee ·(av~c ce ~ue 
tel raisonnemen t . suppose de reflections et de deducti'oris). 
Or ROM.SSeau conclut que meme si nous ·assimilons ce concept' 
. . 
ce n1' est "-que par 1 'habitude de juger at de aentir d8Jls le · . 
. 0 • . 
sens de ia societe et selon l~s 1ois-;,.'(il) ·· ne peut done ser_.. 
'· • d> . 
. vir a le·s etablir•.• 2 ' ·car c' ~st toujo~rs de notre ordre social 
.que nous tirons "las idees de' celui que nous imagi~one"3. 
Ainsi '· :alors que -Didero~, ~ouj ours sto5:cien, se~­
ble jusque-la -admettr~ · q~e la vie ~ morale, ~'est'accessibl~ . 
--::::, . 
qu•a .une fraction c~ltivee, tant que l'ensemb~e des hommes, 
I -
I].aturelle,ment raiso~~abl~s, · mais ignorants,. n'aura pas .ete 
, .. . 
. arrache p~r l'educ~tion a·l'erreur,,Rousseau, .lui prend lea 
~ , , . ;.. 
devants: . au lieu de s'enliser .dans la reali~e, il faut "ti-
. ' ·" 
' · I -A. -T., XIV, p. 300 11 sur ~e que ·1' homme peu t ex~ger de son 
semblable, et sur ce, que s .on semblable est . en droit d • exi-
. ger de-. lui 11 . (idem) . . . 
2 -Vaughan, ( op. cit.) ·I, ~· 452·. Diderot avai t . ecri t que le . 
·"depot· de . la yolonte gene:rale se trouve 11 dans lea : principes 
Y: du Droit ecrit :de toutes lea· nations policees; dans lea 
.· actiqps sociales ·des peuples barbares at sauvagas .( ••.• ) et 
meme ·dans l'indignation et le ressentiment ( ••. ) ,Pour sup~ 
·'pleer au defaut des lois sociale~ et de ·1a vengeance publi 
· que" A.-T., XIV, 300. . · -·;. , 














rer du mal m3me 'le remade qui "·doi t le gueri,r:•r'. Aussi, ce 
· ohapitre second du'Manuscrit de Genhve, ~utre une ~ptur~ 
. manifeste· avec Diderot et lea theorici_ens du ,droit nature.l, 
est aussi !'introduction ·naturelle a:u Contrat social; Il fal..;.. 
- I 
lait d'ab~rd montrer·que la societe, · te_lle que la conc;oivent 
.les philtophes, eaaboree a partir de la raison utilitaire~ 
pro~ulte ar ~efle.xion s-qr l'utilite de l 1 aSSOC~~t:ion, .'·~~B 
.. 
' 3..e bu·t. d t e~ ter le desordre en satisfaisa:rit !Oieux nos besoi~s, 
~n'~st pas ·viable-car elle est necessairement exploit~e par 
.)..es puissant's, et contrarie la jus_tice. Rousseau·· veut en fait · 
kubst~tuer. ala ~ais~~-utilit~ire des phii6a~~hea et des en-
. . . 
·' ~ ~ 
>-· ,'cyclopedist~s, un effort, rationnel sans doute, m_aisl f ·onde 
'· ' ; .-·:. . rr~ :~.~tir le sentiment propre d~ 1' ~gali te; e~ vue de "denaturer" 
1, 
{ l ·j·bomme, et d' etablit: un ordre entierement nouveau, l•·ordre 
\ 
' , . 
·., ·' 
civil7 ~t J~St~, du contrat. . 
Mais on .. peut deja· soulignelJ' qu , :~ .. pantir P,e -la1 ·_ et 
jusq~:~n. 1765,·. Dl.de~o·t va , desarmais se - .mon!r~r 'd-•une fermete 
inebranlable sur les principes · qu'il a decouverte auparavant 
1 
_grgce a Roussea~t contre lui. Car il faut bien compr~ridre 
que pour Rousseau· le problema .. poli ti(tue - ou 1' inegaii t1e ao-
ciale- e~t la consequence d'une evolution viaieuse, et irre-
. . . 
versible, · de . l'hUIIla.l?-ite, qui n-'etait pas moralement necessai-
. 









re, alors que Diderot e.t lea ~ncyclope,distes- dans leur_e'nsem-
' . . 
ble s'accordent a y'voir Uh· fait de nature. Or c'est la une 
divergence fondamentale lorsque l'on sait que la democratie 
. ~ , ' ~eut en effet ,s'admettre que si lea hommes aont supposes 
·egaux sur un plan social. Ceci.dit, il est clair qu~ · ce p'est 
pas tant lEi forme democratique de l'Etat qui i .nteresse -Dide-
. ' 
ro~, que le m~intien de. l'integrite du pouvoir souverain qui· 
I a • -· ' • • . ' . / 
~e doit en fait de proteger un libera;tisme economique 'et ·pro- / 
. . I 
gressiste. De la m~me mani"ere, si _Diderot·affirme que la "tour-
. . . I 
te puiss~ce app~~.'tient de ~oi t" a~ peupl.~, i,l ent~nd aussi .J 
q~e . le m~~e P,ouvo~~ souv~ra~n "protege" le · p·euple c;ntre .luii 
m~me, en empechant ~e corps nolitique de se -di viser lau profit 
• ' \ I • I 
~es factions, et .assure·la cohesion et la permanence de la 
~~lortte generale, en' en main"t~nant ··1~ principe ~u-d·~~sus dee 
distortions sociales~ · 
\f. 
ne se preoccupe pas t~t du· p.~cj;e d •asso¢iation que du~ pac·te 
. ' . 
Ainsi, lorsqu•il· evoque le contr~t socia~ , Diderot 
·.~. 
. . 
de soumission1 , sur lequel il rapporte toute s·on a ,t tention. 
·' 
I -Chez les thedriciens du .Contrat social~ . Puferidor~ le .pre-
. - mier avai t remarque que 1' etat 'civil se {onde sur 'deux .. :Pac-
' tes differents; le .premier par lequel les . individus s•en~ · 
. ~ent lea una vis-a-:-vis des . autres a :former un borps unique 
(pacte d •assQciation), le s.econd par lequel lea· oi toyens. 
ae lient par contrat avec le .souverain individuel .ou colJe< 
ti:f, B. qui ils remettent l' ~utori te poli tique , (pacte d'i:('·;~ : 
aoumissi9n). Lire Dera the, Rousseau et l,es id.-6-eEJ=P~......., 
son 'temps• P.U.F. !950,' pp. 209 et suivantes. · . . · 
Rousseau lManuscrit de Geneve chap. III e t Contrat social 
chap. vr.) au contraire de Diderot a• ~n tient essentielle~ · .. 
ment· au pacta , d' associa.tion:· ".Trouver une f orme d' assoc:l.a-
,tion qui def ende et protege de toute . la force commune .la 
0 . • 
,._____.. .. 
I 
~ I • D ... 














( 'l'ou tefois.' quand il :parle dl .:,~orps de la nation" • n~'dero t 
·laisse bie'n entendre qu''il . y' a effectivement eu ·un pa~te an-
terieur d'association, mais il le neglige volontiers, pour 
' ( 
hommes aont sociables 
. . 
la bonne raison que , selon lui, lea 
·· par·. n~ture.1 ) • . Ce pact.e d.e so~ssion par lequ~l. le. peuple et · 
I , 
le .. souve~n · ~•engagent l'un· envers l'autre n'e~t d~ailleurs 
' . 
_pas necessairement un. cbntrat en ·forme. L'autori te que rev~t 
' l • .. • 
. -
le souverain peut avoir ·de'ti.x origines differentes :. ·" . Pu la 
force · at la violence de celui qui e'en ·est. empare, ou le ~­
:sentemen:t de c~ux. _qui . s 1 y ~ sont sotimi~ par un co.ntrat fait ou 
sU:ppostf entre eux ~ t' ce;t~i a qui' ils on t de:fere .1' a':l tori te" ~. 
Dans le premier cas; ~ l'autorite ~s~ usurpee, ~is ·peut .chan- . 
. . 
ger de nature "lorsqu'elle continue et se maintient .du con..:. 
.. .. • 0 • 
• " t, li 
sentement expres de ceux qu' on ~ soullds"~· · Ce qui im:Plique 
. . 
que pour Diderot: la souverainete est don·c un bien. transfera- . 
ble . 'et .par consequent 9 1 oppose a : la theorie du dJ;"Oi t divin . .-
, -
L'autorit~ que le pacta de soumission confere au souverain . 
. . .. ' 
. 
provient de chacu,n des individus associes au sein de la ria-
. . 
personne et lea· biens ·de chaque associe, et par la:quelle cha-~ 
cun s~·uriissant · a tous n'obeisse pour'tant qu•a lui-m~me _et res 
te .aussi libre qu•auparavant. Tel est le problema fondament~l 
' dont le contrat social ·donne la ~ ~olution" Du contrat social, 
·ad: cit., P• 90. . . .. -
' ·~ . 
I -"Les hommes ne se , sont· mis en societe que pour etre plus 
heureux" Encycl.·, art~ so·uverains; et Oeuvres pol., . p. 54. 
2 -A.-T., XIII, 392; ·Encxcl·., art. Autori't~ poJ.. e:t Oeuvres 
pol. pp.- 9-IO . . .. . . 
3 --I-dem; :Vqir art. Souyerains: "ceux (les souverains) qui e~e 
-:t;a bliss en t par la · v1olenc.e ne son t que des usurpa teurs; il 
ne. devie~ept legitimes que .lorsque le consentement dee 
·peuples a Sonf.irme aux souverains lea droi ts don t t 'ls 9 • e 
taient_ ~mpares" 9eU''\r~s pol·. p • .54. · 
.. 
: ~ 
. . . ,. 
· . 
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· ti.on. "la· societ~ ne s'es;t cho;i.si des souverains .que pou:r 
vei11er plus efficacement a son bonheur et 'a sa co~servation! 
' . 
Tout en exposant clairement la theorie u:tili tari.ste du con-
,. . 
trat, Diderot reconna1 t le·· pnncipe de la souv.erainete natio-
, . 
n~le: le pouvod.r a pour origine le p·e~ple; et 9 •'exerce -~· eon 
. ' profit. Seuleme~t il ne p voir la une doc.tririe · 
d~mo'cra·tiqu·e· ·au s ,ens large du ternie car. en effet le peuple 
ne dispose pas du poU.V:oir qu' il a re~ a, un us~fruftier, et 
... 
qu' il ne peu.t reprend~e· _ tant que la, success:i,on d.ynastique · 
I 
est. assuree. Par la, .Diderot es~ meme partisan d'une monar-
. , 
, .: , • . 'f' I • 
_chi~ autoritaire (forte) pourvu q_u'el.le .ne s9it pas· aroit_rai-
re ( despo.tique): 
. ' 
' "Pour que ie'souverain trayailJ,e au bi.~n de 1'Etat 
' 11 faut qu' il puiss\3- agir, et prendre lea mesures ne-
cessaires a cet objet,; ce serai t .doric lin vice dans 
un gouvern'='men t, qu 'un pouvo:L·r trop limite dans le 
souverain" 2 ;' · · · . . . 
Maie, de meme·q~'a · l'article.Autorit~ · politique, Ui~erot af-
. 0 ), . } 
. firmai t que· l "homm.e· ne peu t aliener aux maine d 1 au trui plus . · · 
~e pouvoir qu. il ·n I en a sur lui~ni@m~3, 1'1 a~ticle -SouveraJne 
. ' 
fait aussi re~rquer que .la souver~inete_· absolue -qui dispo-
. . 
I . . 
se de la . puis~an~e J_egislative et ex¢cutri_c·e~ a se~ .~imi ~e~: ~ 
I -Enc:y~l. ;art. ·souverains (Oeuvres. -.Pol. ·pp •. 54~5) ·. 
2. -Idem ( Oeuvres. pol. p. 56) . . 
3 -"L'homme .ne ·doi t .. ni- n~ peut se donner entieren;tent et sans , 
:reserve . . a: un autre homme" A.-T.' XIII,' P• 39J et Oeuvres I 
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-. 
"la droi te rai scm fait voir qu 1 elle a touj ours 'des 
limites naturelles; un souverain, q,~;t.,.que .... ~.P,.a.ol:u 
qu 1 il soi t, n 1 est point en droi.t de~ to.ucher aUX: loir 
·cons ti tu ti ves d 'un ·· E.:ta t, non plus qu 1 a sa reli·gi ori; 
il .ne peut point alterer la forme du gouver.nem~nt, 
ni ·changer 1' ordre de 1~ succession, a moine d •.>une 
autorisation fo~me._lle de sa nation. D1 ailleur~ .. ; il "· 
· est toujours soumis. aux lois de la justice et _:'a. eel 
les de la raison, dont aucune forme humaine Ife .. peut 
le dispenser"! · 
• • ~idero.t conc;oi t ·.done bien, :~~~ dans le coE-tra t poli 
• • • : · • t 
.. tique, les ipdi vi~u~ _pomposant 
~ . 
le corps . ~e remetten~ .... pas ·1' au 
. tori t.e ~ une personne phy,sique mais ' d t abdrd au corp,a' oQ, . qui"par 
"leur volonte consti tue une enti te morale, dent .le ' nionarque· 
~· - . . ~ : . 
est 'le repr~sentant. C'est 
· . -~.£Wne ~ans;t la personne 
,·, 
a'la seule volonte generals, qui ; . . 
du monarque en la tran~cendant .'--' 
.. 
~ .. I o ~ • ' -- ' 
· . tout comme ·elle transcends lea • autr~s p~rsofl!les, ·que le · sulet 
~ . '· 
, 
·d' une' mon.archi'e resigne· sa volonte propre, et devien't ci toyen. 
: ~- . E~ insistarit ·sur la .:fonction : d'int~rpr.ete legit ime de la vo-
. 1 - • 
l'pnte· g~ne.rale qui est skl~n lui l'apa!lage du monarque,'· Dide-
rot se conforme ala theori·e des 'ertr~s moraux' qu'avait ·a~­
velopp~ avant lu1.'Hobb.es3_. Ain~i ; 1 'articl~ cite fait -~e · d±.{J 
. . \ 
tinction en~re personnes physiques et personne morale: l~s 
p_ersonnes physi·ques . 11 ont resigne leurs volontes et leurs f or-
ces" au ·profit de ·la volonte generale qui est 1 "'.etre moral 
. . 
. . ' 
public'~ . , que consti tue la socie:te ainsi formee, 'et q.u'e -repre-
' 
·I -Enc~cl., art. Souver a ins (.Oeuvres pol. p. 56) _ .•· L' art ~ Auto 
rite pol.' disai t dej~: "Le pri nce tient de see sujet s m@II}.efl 
l'autorite qu'il' a' sur·. eux; et -.cette autorite .est· b'ornee 
~ar les ·lois de ' la nature et de -.l' Et a t" A.-T.' XIII ," ,394 I 
I • 
(Oeuvres -·pol. p. ~3). · · / 
~ - -Voir art.··ci toyeh; A.-T., XIV, .pp. ,I9I-I 92- I93 1 



















. . ' 
·--- ·--- -~ 
sou':"~rain. Indep~ndarmnan t de . :. 
' ,,, 
eente la"p'ersonne physique" du 
' ' . 
.. · Hobb~s -·?our .ctui_la p~r~opaiite morale souveraine ' est incar-
. - . . I 
nee dane le'· .~ouvera.in-, -Diderot dissoc:i.e tout'efois la ·_person-
' . 
ne morale souvera~ne de _la personne physique du souverain; · 
· elles sont _separees en- droit, nieme si elles sont--reunie·a en 
-~ai t. C'~i, cB:r il est entendu que dans la '·inonarchie ce -sont 
le'e lois et non le prince," qui incarnent 1•·' etre moral de la · 
so~iete ciyil'e, e~ refletent la volonte generale •. Chaque in:-
\ 
dividu est d'abord .· souritis, par le ·contrat social, a i•autori-
. . 
te des lois, et l'acte P?r le~uel il· r~signe sa volonte · et ,· 
ses ,forcea · a ia yarsonne morale publique. fatt de lui · un cito-
. .. ' . . . 
.yeT).;- Si en fait le souverain ·est un·, il .-·est double en ·,droit, 
" . . . 
. car·:en m~me temps qu'fl repreeente l'etre moral, i1f,demeure 
. . 
une personne p~i ve~. Aussi·, chacun des membres ·de la socie:te 
' . ~--
. 9ivil.e est done double : sujet par.,_;:S.pport au monk.rque, ~t · 
·:o:itoyen pa~ rapport a la volqnte generE!tld: Toujours -~ l·'arti-
cle Ci toy~n, -Diderot defini t clairement s~ c~n6eption de· la . 
\ 
·' . ~ouverainete: . 
~ . 
"11 y ...a des· occasions ou (1~ ci"toyen) . se trouv~ sur. 
la meme ligna, je_ne dis pas a.vec .. ees concitoyen_s, , · 
. J . . . . " . 
ini-tiale . entre 'multitUde' et' ·•societ~'. Dane 1-a multitude,. ·· . 
. chaque 'indi vidu, chaque~ pereonne J?hysique .a _sa volonte propre·, 
et on ne ~aurai t concevoir que de .la- juxtapoei ti.on d~ ce.s vo-
. lontes Multiples naiase autre chose· que le qesordre. Rn ' revan 
che l'acte par lequel 'tous s•accorc;ient a-~onfier l:'autorite ·a. ·· 
uri B9U;Ve;rain commun . fait de la multi tude un ~orpe-, itne· p~rson­
ne civile, .dont ·la volonte est . une" J. Proust, Diderot et 1' 
Encyclop~die, pp. '427-428. Voir auss.i DeratJ;re , : Rousseaw, · 400. : 
. - . 
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... • .. 
.· ... ! . ...~ . ~J .0 • • • ·.-
. '·~·. . 
m'ais av~o 1:1 ~tre moral qui .. leur oo~_de lt ' tous ... : 
·.·.· .cet · ~t:re a deux oaraot~res; 1 raun, 'parti,.culier et 
. . .. 1' autre publi.o; oelu~~ci ne d'oi t' poi.n't t~ouver de 
7
''.. resistance; l'autre·.veut · en :8prouv.er de la. par:t 
- · ""' _ . . , . de~ particulie.r'st' ,e.t . succomber !IJ.eme dana la . contes-
." ·tation~ Pui.sque .. 'cet ~tre moral.-a Q.es . domainee, · des 
"' ·engagement~, de~· ferm.ee; etc., 11 faut, pour ainsi • .. 
· · ·dire, distinguer en 'lui le souverain et le sujet de 
la souv·e·rain~tenr . · . · · ::.. -. 
... . ,, 
. ' 
.· ., . . ~ 
·- Sl, comma ·le remarque a propo"~ .. ~ J. P~oust, "dans une 
. . •, 
'"" Ito. r • • ' 
telle perspectlve, la. liberte poli.tique para~t une· ···~otiQn ·a.ua 
. ' .. ~ .-. . ·~ : ·. ~ . ' • t/ . ... . ·. . . • . . 
si· vide de sene _que ·l'eat· 'd'autre !'art, pour Dide.ro.t,~ oel~e 
. . ,. . . , 2 ,, . 
de la liberte inorale" ., i'i fa~t . oependan~ s<;>uligner que Dide-
rot reoonnatt un deternli~i.sm~ social, etroi t·em~nt associe 8. 
, I 
.la .11 berte oi vile in trodui·t~ . ~·~r le .P.ac:t~. 3 Par . ailleurs, . 
,. 
f t . 
.Jjidero't semble admettre un' retbur a la ' li berte natUrelle . 
. :-q~ · pr~~-~e la li b~rte ci vi:J_~ in trodui ~e par 1·e .. co~ tr~ t-, 
q~and il s' agi t de depos~r 
1
par _la _vioience ~ .u.surpa teur ~ ., 
I -Encycl., art. -Citoy.en; A.-T., XIV, p. 193. 
2 -J .-Proust, Diderot et l'Encyol. p~ 4~0 . 
3 -~'Tout homme qui reoo~a1t la fa tali te demeurera persuade. · 
qu 'une nati.on mal. gouvernee est un ··sol ferti..le ·en pJ.antes 
ven~neuses" Systeme de la nature, I, . p. 263 (ed. de I77I) 
4 -"La puissance qui s•acq}liert· par· la violence n•est qu~wie 
usurpation, et ne d11.re qu' autant· que la fo;roe de ce.lui qui 
commande 1.' emporte sur celle de oeux qui obeissent;- en so1 
·te que -si ces derniers deviennent a leur to~r ·lea plus ' .'• 
~:·' forts et qu'ils secouent. ·le joug, ils le font avec autant 
. de .droit et de justice que l'autre qui le ·leur avait ·impo-
se" A.-T.; XIII, 392 (art. Autoti te pol.) Oeuvres pol. IO. 
~ En ce sens, la deposition du tyran, plue qu•une. insurrec- ~ 
. tion, semqle bien .~tre fondee sur un droit na turel (:l.e .. , 
droit du plus fort) •. Toutefois, contra l''avi·a de Proust 
(Diderot et l'Enoycl., pp. 430-43!), si .- eff~otivement Dide 
rot, a l'.art. Aut'ori te poJ.. · fait Ul'l,e distinction entre le 
· tyran ( usurpa t~ur) et · l:e despote (mis sur l'e trone pal:' 1a· 
. ~oi·· de_. l.a succession dynas_tique, ou par ~e conser1:tement· . 
des peuples), il faut surtout voir lli ~ ex6es de prude'noe 
• " - • v ' • • 
.. 
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-~s a part la ·loi de su.ccession. dynas.tique1 , .le · 
· ~oUVoi r . souve.rain . se · doH d~ ·respecter. une. autre "loi . f on/ 
ment~le"; ~-e respect et_ la. protection -de la propriete2• 
Ii' n•est pas faux .de p~nser que toute la philoso-
.. ' . 
. . . 
• phie poli tique de. Diderot -pendant l ·a · periode encyciopedique-· 
~ 0 • • 
et le priric-~pe meme du . contra t '"poli'tique ee dedufsent a par.- . 
tir de ce droi.t "sacre" : de la propriete .• Cette loi fondamen-
" ' ' 
' cL · - • , 
.tale n' est pas poli tique_,., et elle se dedui t logi_quement des 
· ·deu.X po::'tUlat~ . qu:i_ i~trod~'i ,sen~ la doctrine meme: la ~rop'ri_e~' 
' .. 
te ;priv~e ~st de droit natural; la societe civile a ete ins-
. '" 
. " 
·ti tuee p9ur · garantir 1 'usage _li br~ et tranquille du tiroi t 
·~l ' • ' I , ' 
na ture1·: On ·comprend done mi eux, -c~mmen.t le trai teme:n t. de la 
,' . ~ . . 
propr~ete ' priv.e~ peut etre le pr:i.nciJ.ial pr~bl~me l~gi.slatif . 
apres :la conclus.ion du :contrat social, vu que le cont~a.t·. po~ 
. . l . . 
li tique a justementr- pour. but de garantir par une reppesenta-r 
' , . .. 
. . 
. - ~ . 
tion souveraiJ1e le _droit natu.rel mena_.cEf'par l '.anarchie. Sur 
·,·· 
En effet~ . si a l~art. Autorit~ pol.-,_ ·Diderot justi;fie l'insur.:.. 
rect:ton contre lea tyrans · qu til dir;Jti~gU.e d:es ·despotes .contre · 
· lesqugls, quoi qu' il arrive,· ·il ne · vo:i. t de remedes que la. sou-
mission et les prieres, l~ .art. Souveraina par oontre efface 
ces m~mes di-stinQtions: "Lorsqu '·tin souverain abeolu s' arroge 
le dro:i, t de changer a·· sa Volonte ··les- lOi·S fondall1entales ·de . ·son 
pays, lorsq~'il pretend ·a un pouv,oir arbitrair~·sur la person-
,ne et lee possessi·ons de son. peuple, il: deviant tm d'espote • . 
Nul p~~pl~ n'a pu ni . voulu acoorder un pouvoir de cette· na~re 
a: se·s BOUV~ra~ns; B 1 il 1 .1 avai tf· fait t 1a nature et la raiSOl,l le 
'mettent toujoura· en droit de recla.ine.r contre- la v:iolen·ce. :ta 
tyrannie n' est autre -:OI?-oae que 1' exercioe du ·despo'tiame." et ~ 
de continuer: "celui qui rend -lea hommee .. malheU:reux est une 
: usurpation nia.nifeste ~~. -~· renversemen_t des droi ts ·auxquels 
l 1)lomme n•a ja:mais pu renoncer1~ Oeuvres pol. pp; 56-57 · .. 
I - au se~ .. s poli~t~que -dt.i terme; cf ~ art. Au tori te -pol;· A "B~T., 
XIII, p. ·395 et :Oeuvres· pol. p. ·2o· , . · ·.· 
•, ~ 










ce point,. ' Dide~ot, lea. ency.c;J.opediste.s e..t lea ppysioc:r:ate~, 
s'accordent toue- a penser que la· seule proprie'te 'nature11e 
est evidemment' oourgeoi~e '·par sa nature (et .non feodale), 
parce que fondee precisement sur le travail et rtori ~ur la 
· viol~nce1 .'\ "La ;ropr:i:~t~ i~d.:i.vidu~11e est sacree, et 1' "es-
. \ . 
. pri t du pac.te social"· inderdit de ~o~s;i.derer ~es biens .des 
. ·particuliers comma la propriete du public,' puisque sa fin . 
. . 
e'st . au contraire de -les ·1'conserier" 2 • .A4.~si, de: la nature 
du dro~t de propri~te et .du principe du cpntrat'politique 
s'imposent deux lois generales du meme ordre: 1~ souverain 
. . 
.. ' ~ . 
ne peut ni' ne doit porter atteinte ala propriete privee; . 
. . . "" . . 
il doi t, po1i tiquement, la .. defendr~ co~tre ·t~ute usurpat~(ln .. 
. . . . 
En tou~ · etat - de cause, ces deux lois sont une limite~ l~au­
tori te. 'SQUVerS:ine; Car·, en :fait t 1 '• SU tori te -p0li tiqU9 II abSQ:.:. 
~ . 
lue" que .lui c<?ni'ere le. pacte de soumission, n'a d'autre but 
que de lui permettr~ de garantir . la . libe~te ~c~vile; en l'oc-
~ . . . ,. . . - . 
. cu.rre~ce, 'il doit re~pecter . les droits ·de . ses sujets, et \ . . 
laiaser a chacun la li bre disposition . de . ses biens. . ·. . .. 
. . . 
- -·. 
· 2 -Il fau t rioter qu' au XVIII~ siecle, le droit meme de prop~i 
te n' a pas ·e1ie 1·' obj e.t de con testa tio'ns serieuses ( u topis-
tes .et extremistes m.is a part); toutefois, il ressort-·-,que 
beaucoup se sonto· preoccupes de ce ,que les structures pol. 
·fussent adaptees aux nouvelles reali_te.a economiquea ·du pay 
~ntre autres, . ~ue 1a>propriete de. type bour~eo~s soi t re- . 
, connue, et que la· propriete de. type feodal {encore· tres.re 
- .'pandue), soi t_:abolie. , · 
u ~>-C'eat . la.. :theorie meme de Locke ·qui consid~re que ra ·cre-r-ens 
· . de ce droit de, ·propriete· , (qui s.' acqui~rt I?ar le travail) 
es~ le princip~;J. objet ~e la:legislation.{Du gouvernement 
.. , civil; ·Bru.xellea, I749, PP• ·35-42)·. Voir aussi la Lettre 
· _ .. · . . ·;, sur le commerce de -la li brairie, .de Diderot. . · .. 
· · . ·- · . 2 -J. · P~9u_st · ( Quvrage cit~) P• : 489 · . .- · · ·· .. 
- ,.., ' 
~ .. ' . 
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.:- · Au . ~rai, la :pri~cipa!e limite a 1 absolutisme royal 
. . : ... ~ ' \ . ! . '• ~ ' 
.. .·- · ee;t !i '.,on4re social. Il-.est e~se'ntiel, precfsons-f'e, d' ~tablir 
• ' • _. ' • r • " • , , I "' e 
,. • , : • ' • o ' ' • I ' ' , ' ' • I'' Q 
' ' ' 
lef:J rapports de c1ase~·s·, au .,JCVIIIeme·· siec1e, si 1' on veut ~...: 
' ., , I 
vi ter toute c6nfusiqn •. L'' elite te.chnocratique des lumieres, 
' • ' # .. • • • 
. - . . . ~ ' ... 
··dans son grand ens em bl e .n ' a j.a:mai s pre tendu "dipdnue~ 1 'au to- · 
ri ~e .·du roi et ' Q.~. · e~~ ridn;s~re~!.'' comme -~ ~.:a ta.n:t ·cbn!ta:te la: . 
' ' ' 
critique officielle d~ .1' epoque~ · Car· co~ent . explique~ ~iors 
.. " 
' ' f • • • 
1'apparel1te .. . contra:d_iction qui fait ,que .c~s ·"ennenq.s de l'au-
18 ,.. • .. • 
. . .,. . , . . . . . ;, . :_:r . . 
~ori te .etablfe."- ne cessent4 de ~orider, .de . sou teriir; ~ et d' affi:r; 
mer le pouvoi;~ souverain, ·e·n se mqntra.nt eu:X-men;tes partisans 
d 'ime monarchie absolu~, cons·t.~ ~-tio1Jllel{em.~nt ~~lim.i te~. ?I 
• .·. .·• ' .· tl 
. Comme le precise: Diderot, 1.' independance· ·du phifoabpl;l~· "~e. 
to~6he pOiD;t. a t 'auto:ri t _e ·.?-u gou,;~~emen:fi; ~~le ne tend poU:,.t . 
. ",, " . ·. ; ' . . 3 ·. . . . ' 
' h detruire .toute· ,a_ubordinat'ion"· ; . car c'·~~st justement dans 
cette subordination que se ' trou:v:~· "le veritabl~ lien :·de la 
. \) -=' ~ . 
so~i~te" 4 ~ Mais, et c•.est la .·un p.oint capital', il faut .bien -=· 
. ' """' 
ve.ir que cette idee. si cher.e aux lumi~res , d ~uri "roi arbi tre" 
. > ' . • '- " · ' . , 
• J ' - Q • -·. • ~d'un ~tat arbitre-, est loin d'e~re une re~lite. Louis XV 
" , . . .. ~ . ;," . 
'a beau de.clarer: "C' est en ma pers<?nne · seule que· reside la 
'f p~ssance souveraine· •.• c• est a moi seul qu'app~rtient le po~:.: 
.. 
. I -Diderot 8' est 'Const~en,t. oppose .awe pret~tions .. p.a;rleme~­
taires: . "il est de la . derniere importance pour un. .souvera " 
de ne confier a .un- grand· corps quelconque qu:e la· por.tion d 
son· autorite qu'il ne sera jam.~ia .tente ·de·re-vendiquer" 
"je .penae .,qu' il ne faut ·jamais appel~r un grand corps de 
l'Etat, . quand on peut s• .. en passer, jamais le faire lnterve 
nir dans lee choae·a etrangeres a son. inati tu.tion;- parce qu 
.-.lea corps son t suj eta a se Mf'aire des droi ta· de to'!J.t 6e qu •. · 
. on leur a accords une 'f"ois" ssai histori ue sur la olice, 
Memoires pour- Catherine II (~d. Verni Garnier . ._ p. 7 
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' : r 
voir legialatif, 'sans., d·6.pendanc~"' et :· sane _p~rta~e~ . 4- ~:iji, ceFlie 
sp~t.l~H~u~ dec·lara-tion~ _d'i~t-~~ti~ns. ··La._ roy~te · · est pris~n--
~ # - c . . • 
' ' .rti~re .de ceux qui se'mblent 'lui ~tre l~s' plus fideles: la no-
_, blesse' ~t. le 1 cl~rge2 • c •·eat aux ·_qifferentee "cast~s" des pri.:... 
' / ~ 
vilegies3 · que s' en pre~ en t l .es Thcyclopedis tea, en· ten tan t 
('II • • ' '-
• • 0 • • •• 
de fair~ - comprendre raisonnablement que lea privileges en-·,,.. 
•• • - <. • 
., .I • - - ' ... 
. fr~ignent la __ bonne inarche d·e ·1 'Etat. Le plus grand -obst~cl~, 
. . ... 4.. . .. . . . . • . • 
.en -ef'fet, a la . realieati~n da:s· voeU.x. l..as: plus .legi times: de 
. c . • • .{"':' .... ' . 
19: cJ;asse- labo:r.ieuse que- re;prese:Jilte lea .Lumie~es ·at, en g~·-
. .';/ . .. ~ . . . . 
neral; a toutes les- .~6:rormes que reclame- .l'opinion, ~c'est, . 
I ;;_..,' >;' .... . . • , • . • . . 
' · ·. · durant ,tout .' le XVIIIeme siecle; _.1• ent~tement ostentatoire L 
\:' . ' ' . . \ -; • • l 
des. pr~Vi.le1gie:S a ne rien Ceder de 09 qUI ilS COnSiderent 
I' 
.~ . . , .. 
0 
• • . ' • " .. • • . . .. f ,fl 
_-: .. comme · leur . .droit _inalielt~Sble· e_t' ·sacre4 ~ Lea ~ncyolop_edi.stes 
' , . .... . . ~ . ·• 
. , ,. . "'(] 
. · veuleht done· mo~trer ~o~en:t le d.~oi t · natural~ qui n'impli;.. , : 
.··•.que _·pas up.e . dependB.nce qu p·o~voir so¥verain vis-a-vrs. d~ · . 




. . , ·. 3 -Encycl.,, art. Independance 
A -Idem.· . . .. ~ . . 
I . ~Discours de Louia XV~ au parlement de Paris le 6 mar~ 1768· 
· cite par M. Vovelle, La chute · de la monarchie .(Se.uil) p.34 
2 -Il est interesaant de c~nst~ter A ,quel.· paint,, _la theorie 
du droit .divin a.vait-intrinsequement associe le pouvoir h · 
1·' egliae. Ain.'si, dans son discoure fi 1' Academia, Pompignan 
·di t _que, ·-en parlan.t des encycl~pedistes: ,. cette :philosophi~ 
al tier~ -·~rappe egalement ~e trone et 1 '-au tel". Cite par L, 
Ducroa1·~.ites Encyclopedietes (Slatkine, . Geneve_,I967) . P~ !64· • 
·j -Pl"ivileges de la ;nobleaae et du clerge ,. mais .aussi 1' enorme 
monopole des ~·offices" royaui qui ' de boule de l~ur venal;l te. 
-' · "En acceptant pOUI' dee raisons fiscales . de vendre des char-
\ gee ' transmiss.ibles·; la -royaute . s!es~ exposee ~ l'accapare.-
r • ' . .. ment. d •une partie de la puissance pu,blique, a la · formati-on 
d'tin• de ces ·'.'corpa -intermed:iaires" don't ·parl'ent . lee ~theori;.. 
ciens . at don·t ·1a ~~"'caste parl_ementaire" es.t 1' expression 'la 
plus achevee"· M.-. VC?velle, . · op. · ci;:t~ ·, p. 46 - · ·- : · .· 
' L • • t ~-, .... .., ,
1 
' '~ ' ·".:, '·,' ~, .~ l . • • / 
1 1 
1
' ,: " . ,· , "'\ , ,·, ~ - / • 
:.·. : 





• *• , ' I 
0 ' . 
... . co 
.,· ... 
, . • · o 
• I ~1 
. . 
' .. : 
• I 
.. - · ' I. . 
.. . 















- { .. ~ 
J. 
0 
. . ' 
' • . 
•: D 
~ .... ' 
. ' 
. ...., 







paTement ~s· digni·t~s de l'Etat, par ces deu.X -- c+ass'es -p9:rasi-· 
·~ . . . ~ . . . .. 
.... j\. . ~ . ;:_ 
··:._tea, ne masque qu'une f!Candaleuse iniquite: ·. - ~ -- - - .. .. ---
"Voiia pourquoi dans toute~ le~ nlo~archiea . ~o,dernes • 0 ; 
.ndus voyons partout les nobles; lee grands, c'est-~­
dire -les, guerrier~; possede:r lea ·terres des _anci_ens 
habitants, et se mett~e· en posses~io~ du droit ex~· 
clusif- de representer les nations; celles-ci, a vi- . 
~> lies, ecrasees, Opprimees, .n' E!Urent point-la liberte 
d~joindre leurs vofx a celles de leurs superbes 
~~nqueurs. Telle est sans· do~te la source de cette 
pret~rttion de' la noblesse., qui s 'arrogea·-longtemps-· 
le d·roi t de parler excluei vement 'a · tous les autres ' 
• "1 '\ ro 
. -
- '. au ' nom des na tio~s':J; ) . · '1 
" 
. -
~·Opprimer, :piller, -vexer impunement 1~ ·peu:ple, sans 
que l 'e chef de la nB: t~ on put~ 11- . porter remade' telle! 
f~rent les prerogatives de alanoblesse, . dans . lesq~e· 
l~s elle fit consister la 'liberte''2 · · · 
" 
Il ~st certain que la nobles~?e, tout comme-le c~e-rge, par . 
Q • I I' ' • . '. 7 
leurs imm'enses ~ichesse~ avaiei+t' conql.tis .q:teme_. -~e indep~n-4an-~ 
• • " p ~ • ' .. ' • .... 
. .... ··_ ·c~ qui. commenc;ai t a' in~ui~te'r: la roya."u~e3. o·r· i~s ':Ehil'osopbes. 
' . . . <., , • 
· 1 en. demandant .(iue 1 '- ac.cessio~ aux carrieres publiques fu t su-
~~ to'. ~ ~ 
. jette aux seuls 'criteres de valeur e~ ouve~te a tous l~s ta-
~ .. ' 
'.J.:ents,.;Em- I:,'_ecla.'ma.nt l'.egali te _d~ --'tO~s ··aeva.nt }'impot, et ia · ' 
._.,.._.. .., 
. . . ' . . 
. ' .. . . jns}iice, :en d8-clamant qu'~l'ne sau~it y a:voir, dans l'E-tat, . 
. '· ' \ 
' . . 
0 . ... 
.. 
-
"' · . 
~~ - puissanc~ .' tempo~elle -'soumi~e- a ')\t puissa:ncoe. spi~i 1awl.le, .. 
tra-vail~a~ent , a la fois ~-il..iberer et a._·r"ortif er la · m·~~archie. 
0. . 
" 4 ~En 1750, q~and Machaul~ ava~t propose d'eta lir l'impat du 
Vingtieme qui ·devait .entrainer "l'egalite ·de tous devant 
1 t impot, ·cela ·a-yai t' susci te d' enormes re~otions dana les 
f.angs de la noble.sse et d~ clerge: "Ou •a--t-on vu, e' ecriai 
uh auteur 6bclesias.tique, que le prince . devai t observer · ·· 
· · ·· · · l''egali te dans .la distribution d·e~. impot's?. Telles maximes 
doi-ven t effraye:r, doi vent meme exci ter l ' i ndi gnation, 'j e n 
;. ~- . :· .·. ·dis _Pas· BelfJ.ement des pretrea, ' ma,is 'de I la. noblesse. et ,de 1 
· ~gistratlri:-e!' · . (cite par ·Ducrqsi op. ci t: ., · p. 2I9) 
~ · 5· -"Co1lliiient lin cle_rge, don't l'attention est abeorbee ' par des 
- · etu~·ea et par ·des soj..ns · .qui ont le cie·l 'p6u,r ·objet, . pour- -· _ 
~~- • • ~ ;f 
' . ' 
. . ,, I • 
0 ( 
0 ' J - ~ 

















11J'e dirais volol1tiers a Un 0 :Prine~ . , ·ecri t Diqerot,_ 
0 ayez une ' armee no~breuse a vos '·o'rdres et vous re-
duirez a la simple condition .de citoyens ces hom-
-mea de droit ·divin qui opposent · sans cease leurs 
· c:himeriques preroga ti ves-,.a · votre auto:ri te;. vo:u.s : · 
reprendrez ce q_u' ils. · ont extor'qw3 · de 1 1 imbecilli·-
te de vos· predecesseurs; vous resti tu~rez a yqe 
· ·malheureux sujets la richesse dont ce~ dange~eux 
, • 0 \ 
. fain~ants regorgent; vous doublerez vos reyen~ 
sans multiplier lee imp8ts; (. · .. ) vous aurez 1 '\1.-
- ·;- - -" _ bonda:p9e e_~ la paix et voue regnerez, ·et v9us aU..-
rez .e'Xecu te· de grandee choses"I 
0 
• • • \ • 
. . ~ ' . , . 
-.l .. • , ·. 
" ;· -·' 0 Il i~port.e d' abord que· 1~ ·_prince eoi t li bre de 
. . 
toute· sujetion polit~que, qu 1 il' fasse abstraction ·des .ppe-
• . p . 
j.Uges ~.eiigieUX' et_· c!eS,,praSSiOllS llObilfaireB~ qUI il ·' Se 'gaz:;-
de "justif-ier 'Pa~ · la poli tiq_ue ce que reprou~e-. la -mdra'.le•~.2 , 
- . . ,. ~ ' . 
' en ne se 'sou.met'tant qu'a la aeule raison_.,M~ia il faut en-= 
. . 
0 • 
. core qu'il sp defie de ' l'incompetence qui le guette, en 
s 1 abe tenant de legife~er dans i ··abstrai t, car : ~NuJ, hom-
• • 0 
me J quelques que s9-ient see lumieres, . n' est caP,able :sans . 
0 \ ' •• " 
. conseils, sans se'cours; de gouverner · une natiol! -entie~e; . 
. . 
nul ordre dans 1 'E~at ne peut avoir la capac·i te .ou la V07" 
olonte de ·connaitre- les .be~oins .des aut~es: ainsi•le ·aouveJ'. 
. . . 
. " rain impartial doi t ecouter lea voix de .tou~ aes sujets; 
?) 
II 
., ·rait-il juger de ce qui est le plus ' convenable a ·'la naviga- ·~ 
tipn,.- a Ia gu.erre, a la jurisprudence?". Encycl. art. Re~ ·· 
. preaentanta. Diderot, Oeuvres pol. (ed. Verniere~ p •. ·51. 
I -(page preced.) Idem, p. 43 . : . 
2 · -(page preced.) Idem, p. · 45. . · . . 
3 -Opage pr~ced.) Au .point ou, lorsque sous~le_ ministere de 
Brienne l .'appareil d'Etat· craque, :faute. d'autorite et fau ... 
te .d' argent, ·1' ariatocratie ·(qui -avai t j ·usque 18. plus ou 
moins manipule lea hesi ta'H-Qns de la . monarchie quant a·. < 
; misey sur la- bourgeoisie plu tot qu-e sur lee prfvilegi·ea) 
dont•J..e aurtiaut de realieme rencontr~ l!~cquieacement de · 
0 l'enaemble de -la bourgeoisie et la pasaivite dee coucnee 
. .. . populjir.es dupees par _1.~9 : parlementaires, va carrement 
() • ...; 0 )~.of. 
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11 ~s.t ~ga_;i.einent .int~rea~¢. ~ . ies ente;ndre et .a remedi.er a 
:.leurs maux"3. Par.ti.s8.n . -d ·~ sy~teme mon~rchique : absolutists 
. . '· . . . .. . : . 
dans.lequel 1' opinion pubiique puisse librement :ae t"ai·re · 
' . e~ tendre et ·a~ faire. valofr' au pres~ du s~uverain, ·Dide~ot 
. . 
' 
se fai ~ une ·idE{e· asse~ ·· particuliere, v.oire idealiste ·de 
- . 
la "·representation" na -tio~ale. Eri ef:fet,. lea "represEm.tants" 
IJ • ' " 
. . " 
"·q' es_t a. dire ties ci toyens plus eclai.r~s que - le~ autrea,. 
plut' int~resaes _a. la · c~os~~ ,que l~urs possessions a_ttache~ 
a' ·la patrie,. qu:e l .eur position mette a portee de sen"tir " 
.. ·- . ' 
. les besoins · de l'"~·.ta t" 4 , doi vent s 1 occuper ·~xcl_usi vem~p. t ,a 
' . 1 . 
,du· bieri -pub_l_ic ·deJ:.a hation, des "~but;~ .. qui ·s'int·roduiaent", \ » 
• ' ' I ' 
;. . ·/t . ~~s r~in~·des "qu '.11 convi~nt d' y· porter"5, ~t -le. prin~e , .· 
. ·. . . ') 
. lea COnSUl.te ~t l~S en tend pour ne l~gif~rer <;!U 1 en COlJ.!lais-
sance de ca'use. ·DideFot s~ mefie tout auta.nt d'u:tie repre..: · 
' . . 
serita.tion ar1Ji traire, ou parlementaire, ·que -·d 1 un gouve'r- -
,._ ~ o) 
.· ne.m~nt· arbi tra.'ire, .ou ' despotique, o' . cfit, . selon lui' .la re-· 
..... • • • :~ .~ • .. • " I ' I . ' < 
0 
r se rallier aux forces bourgeoi~~s ·~con tre le -despotisme .des 
min:i,~tres et lea depredations des fin'ances", · pour former ce 
que 1' on a appele rila revol te .. des 'notables!' ou ' encor~ la .:~ 
"Prerevolution" (Ete I786-ete I788) · . · 
·I -A. -T~, XXV, -442 . ,. . . . .. 
2 -Rayhal, ./.Histoire ·des ·deuX: Indes· ( ed. cit.) lii, I86 . 
3 :.-Encycl-: ,- art. llepresentants; Oeuvres· pol. ( ed. ·Verniere) 
p, 46. Precisons que Diderot ne s'est jamaia·mont re par-
tisan· "du "Despotism·e eclaire": "Le g ouvernement arbi trai .. 
· · re d 1 un ·prince injuste et ecla.ire eE!t touj'ours mauvais·" · 
oA. -T., II, . 38I. et encore: "le bon souverain 'qui aurai t ·. 
fait le .bien contre ·1a volonte generale,( ..• ) serait pu-
nissable par la seu-le raison qu. 1 ii aurait outre passe · ses 
1 ·droi't.s"(ci"t~ par Benot, Te1Ctes pol •. (ed. sociales) p. -24 4 . -Diderot, Oeuvres pol. ( ed ... ...Vernitre) p. · ,46 -
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. 'I 
!43- · ' 
\. ' 
,· I 
...-;/' ' . 
' I 
.. 
' . . . ' 
presentation · nationale· ne .saurai t se ·resumer uen_ Eta~e""7Gene- . 
·raux~ . ni. pass~r par 1~ Parlem-E{nt ou autre "corps" .Poli tique . 
• ' a. • • I 
I O ou precisement le pouvoir politigu~ entraine la oorruption 
. I I 
· I .. 
eri denaturant le sene meme de la representation ·• La "re:-
.· pr~seri. t~ti~n"· dont . ·parle.· Did~rot ri' est ~u tre qlMln.e rep.re-
. . . 
sentation· spontanee- des ~lites.intellectUe11es et bourgeoi-
~ , . . ~~ ' 
sea de la nation, •i.-gens de sa~oir et de meri te", preoccupes 
' . . . . . . . : 
~e· 1 , ·intEi~~t general2• "Ces · ~~semblees ne nec~ssi tent ·.point 
. · d~ouvoir · poii tiqu~. J.eur seule preoccupation du · ~ien pu-
"- ., ' . . 
blic garantissan"&-~eur desinteressement tout en renf'or<;;ant 
-leur auto~it~ morale. 
on re~~a1t la :1(1•id~al m~me de 1 1 Encyclopedi~ • 
Il s'agit en fait d'assurer par_cet~e..:_~motio:ri a~;~tanee~-: 
et. sans cess~ reno~velee, ·des eli tea de la . nation•~') ·une · . 
. . •, . , 
manifestation rati"onni3ll.e 'de· 1' opinion :Pu?li(!:ue ~ · qui se-
• • r , ~ '., • II 
rai t ·· a ~~ fois la consc~nce du souverain et ·de la nation, 
. p·iutot, qu'une assem~lee poli tique 's~jette a -des · distortionf'-
., 
posi ti:vistes~. Au d~meurant, ces 11 :Cepresentants", . charges· 
I -"Les Guise en France, les Cromwell ·en 4Jlgleterre, et tB:nt 
d • autres dedi tieui qu_:i, aous pretexte ~du bien pl.\bl ic, j·e-
terent leurs ria ti·ons dans lea plus · affreuses convulsions, 
~ ·. furent des 're.presen~~ts' de ce genre; ~galement pange-
reux po~r ·lea · souverains et les pa.tions 11 Oeuvres ·pol. 48 
2 - 11 ceux que leurs possessions rendent ci toyens, et .que leur 
etat e~ leurs lumieres mettent a portee de connattre lea 
inter~ts de la nation ·et lea besoins des peuplea" id. 48 
3 - J. Proust; · Diderot · et l'Encyclopedie, p.444 · . . . 
4 ~ce qui ·est. en contradiction totale avec la ~heor~e de 
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. !44 • 
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. ·, 
~ . . . . 
·d'etablir un lien entre'la nation et le souverain, · s'ide~-
tifient· aisement ·avec· 1' ency,clopediste · type, ce quf' ne· 
. . . . . ( . . , . . 
veut pas dire' que· Dide::ot ·aille ju~qu.1 a penser que seuls 
les .. philosophes doi v~nt reprea-enter 1 1 opiri~n :pub~ique av.-· 
~ . . 
iYr'~s du ·aouverain-.: Diderot a sur ce point un ideal beau-
. . . . . 
. 
coup· plus." technoc_r~ ti9-ue•i; ":~ 1 est en effet par la quanti'-
, te e·t la quali t .e d~· leurs rapports di:rec·t~ ou . indirecta· 
. av.e~ le pro-cessus .d.~;> . la pro~uctiori, : consi'dfree dana son . 
\ , . . 
sena le plus large, que se caracterisent dans leur grande 
' I 
majorite les encycJ,.opedistes"1 • Toujours est-il 'qu'il. s•a-
, . . 
git ,d'~ ~ilieu bourgeois (notable') ·au 1 1 aisance et la 
.competence vont .. de .Pair, 'ou im certain dedoublement de la 
. ,.. 
' . 
. personnali t~ est necessaiZ.:e - ~ resoudre un . contraste marque , 
. \. . . 
I • •'\ 
entre la- ·posi tipn du personnage dans la hierarchie sociale . 
i' ' . 
traqitionnelle et son· a.'ctivite aociale . interessee a 1 1 ine-
- ,. .' . 
trU.ction de 1 1 opini-on _publique.·refletant l!i~1ter~t . gene-
. . .
. ral de · la ~ation. i1 f~~t _ don~ b~en comp~endre qu 1 e~ aefi-
ni'tive, le consentement populaire sur lequel se·_. fonde le 
. . 
pOUVOir royal 98t; lui'.,.meme' de fait, COlld~ tionnel :. il n I est .·, 
. . 
temporaireinent acquis quI aux ~ign,i tB:ires .A~Jfeuple' .a~ no-
• ta:ble's~· et~ plus largement," ~ toute .tendance publiq~e. ~~i . · . · 
.. . • . 0 ' • 
· . ·· . . ref;Lete une · 1 disposi ti.on des espr~ ts 1 o'u ae logent l e s 
------- ·-------.---~------------...;...-
! -cr. ·Proust, . Didero·t et l ·'Encyclopedie, p. 38 
t ·, .. 
. .. 













trois principes clefs d~ nature, raison ~t humanite1 • 
On peut dire en . conclusion que ·lea Encyclopedia-
tee, avec Diderot' a leu.r tete, souin~tterit ~: la monarc.hie 
d 
l t oeuv"re d'affranchissement amerce~ de concert avec. la 
bourgeoisie. Ce.ci, .en en.tretenant une agi~ation des ·esprits 
par une critique rationnelle des: a bus et par · un sedui"sant ·_ 
. 
'tableau de perspectives heureuses ou s i inscri t le droit a 
·.-,. 
. ' 
la li f?erte • -L' Encyclopedie est un hymne au progres d.e la 
c.i viii sa tion materielle et morale qui doi•t s' effectuer et 
se perpetuer a. partir du progres des lum.ieres, . de la v~rtu 




Les encyclope.dis tes n' ont pas enyi-
sage toutes l~s··· consequel?-ce~, l)as plus. que toutes les hy- _. 
. po theses de leur doctrine·. Ils n.' en avaient guere le t~mps. 
Ils ont cependant adap.t~ la raison aux c.irconstances, et , 
comme le remarque jud:i,cieus-ement J .• Proust,. "Dider~t .et . 
ses ami's n' auraient pas jete 'tant d' i'deea ·au vent de· l ' opi:_ 
.;.' .- .. . ' . 
nion s'ils n'avaient eu l'espoir qu'elies .gerrneraient'un 
"" - . . . ' . 
· jour.( •.. ). L'illusion etait de croire que · ces reformes se 
• I 
I :.:.:t• art. Heprese'ntants se concl:ut d' ailleurs par cette pre-
cision: "Nul ordre de ci toyens ne doi t .jouir pour tou-:-jours du _droit de representer la nation·; il faut ·~que· de 
. nou"Velles elections rapp·ellent aux represeritants que · 
c'·est d'elle qu'ils tiennent leur pouvoir" 0.' Pol., · 53 
2 ·-Afin que "les travaux dea: siecles. passes n'aient paa · ete1 
des .travaux inutil.es pou:r les sH~cles qui succederont . 
(at· pour) que· no_s nev.eux, ·devenant p+us instrui ts, de-
·Vienilent en meme temps . plus. vertueux et I>l:Us }J.eureux" 
'. A;-T., XIV~ .~- p. 4I5 _ · . 
' . . 
... y, 
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. ,. ,, ' 
. ' 
feraient doucement·, . saris rien changer a 1' ordre meme . de la 
i 't.t. l't' ·,,I . soc e ~ po ·1 1que • · · 
.-, 
.. ' Mais s·• agi, t-il bien d' illusion? Diderot en par-
. ticu~ier, ne cessan~_ jamais de '' souteni'r le -d~terminiame. 
qui, entra1n8.nt au be-soin sa pensee contra see ·penchants,' 
. . 
le · conduisit des limites introspectives de ·la conscience 
, I ' 
morale jusqu'a la j~stification pure et simple de per~pec-
. ti ves . fa tal~me~t revolu tlonnaires,. pour -ne pas d;i.~e viei~n~ 
. ... \ ·...... . .· ........................ ............. ·. , , . 
. nairas~, ··ae faisai t-il encore de _j;;~.lles ..... illusions, .lui qui" 
. ·········'· ·········;............. ..... . ~ . 
. ....... ~u. crepuscule meme_ ~i:f"sa vie ·-pat:rlai t encore d~ l'.agi~se-
······· ······· ······. \ 
ment imper_ceptible de la na.ture en affirmant: 
·"Ce n rest point une eloquence quI on' •entende, .· 
. .. <? }_ea·t une persuasion qu' on respire"? .. 
,• 
• 
,' I o 
,• II> ' 
/1 
.. . 
. . ' 
-
I- J. Proust,- op. cit., p. 448 · 
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(/ L'i~luence anglaise n•e~t 'pas . a _sous:-:eatimer. 
. ·;··. ~ . 
La. traduction de ·Shaftesbury c.ons.ili.tue n~h seuleinent J.e 
·'· .. 
point "de depart tla· la reflexion morale de· Dideroj. mais 
p~esente encore- tout le···d.ilemne des incerti tud·e'a dans . l.es- · 
.· . .fiJ ' . • . . . 
. ' 
quelles se debattait jusqu'alors· la morale du se~timent. 
• ( ' J 
~ ·A · ~·i~~e de L~cke qui. t_ient_ la m~r-~1~~ P'j.~ un·e :a-emo~s:tra­
tion ra.tionnelle ,- Shaftesbury s1l,bat~ tue cella de la per-
Q. l ~ • 
caption i~ediate. Dfderot pa~t·. lui auasi du .principe q\ie 
··. la morale ' e~t desinteressee, ~t qu 1a l'ego·i~me vicieux 
·. . . . . 
s 'lp~os~ un- altruisme ve'rtueux qu~ ~ai t que ' ~e moindre 
·motif d • :f:nter~t personnel. denature 1 'acta le plus c()nfor- . 
. . . . ~"·, . 
me au biEm _publici • Dide;ot. ~-Qn<;ot.t .d' ~illeurs la· mora1i te · 
~ . ~ . 
,; toute interieure des . ~ctions, comma una de:fini tion pr~ti..; : .. 
. . . 
q~e ~t . ~ooial.e . cia' l 'a vertu, indepen~en-t de, tout· .ori te-
·r ·e . reiigie~ ou· .theologique2. ' I.-1· a • ~gi t en . fait . de la:. · 
~ . . ' ' . . . .. " . . 
- \ 
I . -"le motif a·eul f~i t l.e .Jl1.eri te" :A_ • ..:.T. ,' I, p •. I2 
·· 2 -Dfd_erot.ne _s'en' prend pourta.Pt pas ici- a . la oroyanoe en- .. 
· · l'au~dela; ,voir. ·A.~T., .I, p. I3 . ·: .-
. ' 
.. . ~ . ,.. . . . 
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. dan t ·au· bi eJi ·.gene i-S.+ de 1 • hu.IDB.n~ te : 
"L' homme est integra o~· vertueui lorsque, .sans 
aucun motif bas e.t senile' tel qU,e 1 ':espoi r 
d'une.recompense ou 1a ·crainte d'un qhAtiment, 
11. oontraint toute~ se.s .passions a ·conspirer . au 
· . bien general ·· de son e sp~ oe: . effort ·hero! que e t . . . 
qui.~ toutefois n'est jamai's'oo~traire a .a.es' inte-. 
r@ts . part~culi.ers"I · :, . _· _. _......- · ·,'-" 
. ' 
·. La de~i.ere remarque, qui _ repousse ~e mor~le proprem.erit 
• • t ' , ..-"" • 
_;....-;: . ' .. . . 
.' : · . ~~ilit~r~ste, insie~e sur ~~---~~:it_ qu~ la. vertu es~ silre. 
/' de trou~er ici-bas .. • sa propre recompense: il; e ; a~:t ·- dti._ 
. ·' 
. :. ·· ~ 
/. · :_. ·. ~hafm~_ i_ntrin~~·que -~ue ··p'osseden t le¢5 -vertus sooiales pour· 
'· 
.s . • 
-oelui ·qui_ lea pratique • 
. .. 
".-. 
· Cet~e· defini ti~n. ·du :"sene moral· .. -2 ~· ·ooimn.'e 1' ap;~l-
·.le· Diderot, n' eat•i>aa· fs>rtui te. M&:rp.e . ai, k l.a ·,rigue1l;~,' elle . 
" • ,• _· ... ' • ~ I • · , .. ' - -:. 
. r~vele un retour p~rtiel a ~I inn~Hsme_; el:le marque. avan1; 
. . . . 
tout<>~le souoi; dft en ~~de partie ·aux pro~es de la · .phl~ 
• • • • , ' 1 • • • ~ ... • 
losophie sensualiste, d 1 assurer defini tiv:e~ent ·1' in~epen~ . . 
~ . ' 
...JI• I. ! • 
dance de . ].a morale naturelle ·a 1 · egard . des sys~emes phil.o-
:.aophiques et des dogmes. Mais, cette. l.egalis~tfon du · "sen~ ·. ·, 
I' - :' w ' # ~ • • • ' ' • 
· timent interieur",· si elle .fonde en' nature ·J.a .sooiabili.te, 
. 
.. source de toute-s res vertUs, oontribuera ·surtout ~: legi ti.:. 
• • ' J 
. . . . ~ 
mer, et ~a la:t~isatio~ de . l ''Etat, .et ·1 1 en:t~epris~ . priv'e·e3 ~ 
I -A.-:T. t I, p. I3 . . .. -
. 2 -Se reclti'ma.nt ·de Shaftesbury, · Burl.amaqui parle aussi· de 
"l'instinct moral." qUi ·permet m3me ·aux· sauvages. d~ dis- . 
. . tingu.er le juste et. 1' i,njuste . . 
3 -ou, plus exaotement,- a .c.ontester toute ' intervention in-l ~l;le,de _ ia · part'·du .l.~gislat~~? ~~ le 1ibre-jeu des ,me~ 
r:m-smes na~els ·.qW._ . garanti ssi nt la_. -prosperi ~e gene_z_-a-
. . ~ ~ 
' . . 
' -. 
. . ,j\ 
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. -.:-:'·~~~:-···········-:;.~~~.} ' . . 
.. ' t '-
' . ' . . 
La II voix de ·la :·na. ture" 'don t parle S~ftesbury' 
. ' , \ 
.. · tradui t ainsi che~ Mandeville, non pas l 'amour desin~eres- ) 
se .de la jus'tice, maia bien plut'o1; l' instinct ego~ste' , 
' 0 • 
c • es-t ici qua sa ':{)arabole' des a beill.es prend .d • ailleurs 
. . \ ' . 
. tout son sene: au jour ou ellea ont .l'i.dee de devenir ' hon-
' . 
n~tes, lea abei.llee, qui vivaient jusqu • alors dans une 
. . ,. ,; 
p~'osperi te · so~ tenue par une · corz-u:ption o:uverte ~-- deviennen t 
-.....= ' 
.miserables. En fait, deciare: Mandevill.e, une natio~ n'e~t 
• ' • I \ 
riche que grace ~ux 'vices et a .l.a. corruption qui se m8lent 
, I . ' 
a ses ,act:ivites de tCi>ut ordre,.· a·ous couvert, bien entendu ,' 
~ . ~ ~ 
d'un gou'!e~e'nient sage qui harmon:l.se' -e ·t ooncilie cea' .for-:; 
~· 
' ' 
ces ayeugles; ~ et ·d;e r• ~g9lsme d~ cbac';W s.ortira j~  bonheuz\ 
. :. ,' . ·. 
de tous. Ui:tir lea vertus austeres· aux raffinements ·de la.· '\ 
' . " . / . · .. 
ci vilisa t:ton est une · utopie vaine1·• Montea.quieu est' d·' ac-- . 
.. . . -
cord, ·qui· di t que, la "p8.f3SiOn de ··S i enJ;_-ichir" est le moteur 
p 
~ \• \ II 
' 
I 
de la prosperi"te pu~1ique' . et 1' o:ppo~e a la "vertu." rep"U.- ' \ 
: . . . · b).icaine t ; . , tOUte de 'renOnCement. ' C I 8Bt enCOre SUT Cet es-
·.. . \ . ·- . . . 
p~i t de negoce que se fondent ' les puissances, a ce titre' \,, ........ 
. ,. · exemplai-res, de la Holland a e..t de 1 1 Angleter~e mod erne 
. ' 
'd' aprea:: I688 • . ·c •,es:t a;uasi .a.. ·ce ti. tre·, · que l a bour~eoisie 
fran<;aise ph~t~ndra aaau.meZ' son role ao_cia~ et revendique .. -
' .... . 
ra le - d~oit a J.a libra entrepr~ae ·; sa richesse. lui .valant 
' ~ . . 
., . 
la consideration publique .que m~ri~e une ·puissance bene~ique:. 
''. . ·;.;, 
I -Voir -Voltaire et "Le Mondain;• 
' ,, ( 
' .. 
, , 
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r5o.~ · -. 
. ' 
. . -
' • ' I 
, -
· Persu~d6e. que ·sa. · ·. cau~e . · c·oinoi.de~ e:~ec le· bien ·public, elle. 
• . . . . • :· • . •• 0 '. 
·co~~t p~~ ~a~ _l.ib~~te, et ·re~~am.e la .. subo~~ina¥on ~e j~ 
:Pt:Ussance poli tique et- ~con~mique des, au~ori tea religieu-
. . . ' , 
·see ~ l'autorite polit:ique ~e _ l'Etat. c•eat 1•;p.ee .fore& 
. . 
du debut du ai~cJ.e, def! ~phiJ.osoph'es deiates aux materia-· 
1ist~s1 : lea dogmea; ~lee r_i ·t~s, aus~i bi'e_Ii . qu~ .l.a cou1;ume 
divisent lee hommes; la loi ·nawrelJ._e lee · Un1 t; en pr~sen-
. • 
tan t - .des · valeurs posi t1ves telies ·q~e la to_ierance·, · ~~ 1 ~a.:. 
pri t laique et la vertu. Li i~iuence anglaiae··a princip~­
, _· ~amen t con tribu.e h rep~dre cette · idee d' \IDe · socie';te .lai-
• . • , . . I '• 
q~e affr.a.n:chie de la tU. telle de -1' Eglise; ce'tte laliciaa- . 
' . . ·' . ) 
.. • • # ,. • • • \.• 
. tion de l'Etat etant en ~gl.eter,re, une fagon. d'~ssur·er __ -
.... le· regime de . I688 centre lea 'defenseurs de la· . s~ccessio~ 
. . 
.tie .droi.t .-d:L vin. Nea.n'm.oins, Voltaire ·ae~a ~ d·es tous pre.:. 
.. ~ 
• . / : . I , . 
·- · miers a 'importer eri France lea trois idees:-~le.:t'~ li~~s--a ·. . . 
' 
·' 
..;.... . , ·• ' r o- ~ . .. ' ... ; • 6- • • b 
•-1 •utili te des homnies" : tolerti\nce, prosperlte commerciale 
• • • .. 0 : , ( ' . 
et ii'b~te_ .. p~li tiqu~. ._ u · ~ " .- ,' 
0~ voi t finaiemen t comment la morale na turelle, 
r. . 
' . t • 
·---__ devenant . conventionnell.e et ma~cha.nde,· ·-provoqU.e un glisse-
• •• ·--;-- _ _ _ _ ....,.... ----~ • • • t : ." '\.. ' r , 
:. . ment, ~.de . pensee ou la. conciliati,on,.j~;des ~en~~te_ ·~~~~~- ·; 
avec l'inter~t commun presente une . certaine . ~atification 
- ~rec~e~ent . relie~ b. . ~ .real~ te .Jstorkue·: ... :~ ·i)eu.'t y v~i~- . 
. f· -· .. ;:.' : . 
,/ •. . • • • r . 
I -De j~ · BayJ.e, .dana le cbDfll t. poli tico7 religi eux qui 1' a-
vai t oppose . A Jurieu · son cblle~e. de· Rotterdam1. n • admet-
tai t pas. ·que I' interAt de la -re1igion puisse . prevaloir -
~ eelui de 1'Etat~ -:-.'··· . 
... 
.· 
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' ( . 
. . ._ , · .
'I .· 
· 1.. •• 
I5I • . . 
<! • 
.. 
~·alibi dol'lt a~~~ be~6~b6ralisme ~cono~que, ue 
• " J • ., I ~~ • 
. sur lee .faits au deyeloppemen t ' ·d"q. cap-i tali sine : comme'rcial. 
La volonte de puis~ance · du negociant, ".profi table::.h la 
. ' . \ . -' ~ 
. socidte"; se par~ a;J.nsi .. : .. de, la ·."vertu" 'dll p~re ··de famille, 
• • • 0 .l ,;;. • '! . • 
avant de devenir bien tOt philanthrope, eprouvant · .elle-ma- . ... · 
," . I ' . . - · . . 
me: le besoin .de ·aor.tir du carcan que lui avai t impose 1' i:-: . 
I . . . . . . . . . . . . - . . ' . . deologp..e phiJ.osopbique en .consac;rant a·a "di.gni te morale et 
~ fixbt du .. m~me coup cians' sa condition -~er~eus~ et nai~ 




Ainsi, a .partir·. de la . mora.J.:e~a turelle, artii ve-
- ~· • F 
. , ,... .. - .... ·, ) -
. t-0:}1 a-s•interroger sur .. ~es fondeinent~_ memes,~ du_ syst~m~ :_ · . 
.tl • O F :o J:"'\ , I.JI • •• • • ' • 
. poli tique ~ c· est d. illleurs' au d~part' touj ours de cette 
• • .. - • • ,~1 
. . 
m&le .re~ation naturelle de l'homme avec a·es · semblables · 
. ~~ 
· dont . i~ est questi.on • . C~ci dit, lea specul.atlona sur lio-
. rigirie 'des- soci~tes civiles -ne ~ont pa_s gratuites, et vont · 
·· ·vi te . i~~~irer. un gen~reux · ideaJ .. ~sm~ huma,n;i :94re:l ~ E~ de- . . 
. . """"'--" ' . 
montran t que <!anB lea BOCieteS O~ganise'~s J.eB loi.-s---n~·t\1::•, " I . 
, • I • ; ... ' • ' I • ' 
- • v!!: • 
relles · conservent 1·eur valeur impera t!~e·~ ~-- :lea· theorici~ns 
. 
du droit n,ature·l .. ont d'emblee preaente un d.ileiDll.e ·entre· . ·. 
. . • 4 . 
' . 
... .. . . 
la le·gi timi te de ce qui est et l.a procl.ama~ion de 9e_ ·qui .. .... 
doi t ~tre. · Le marquis d' Arg~nf3 :l,;t.lustre bi~.n cette ·attitu;-:-
·. · '. _de 'lorsqu • ii note: 
·.-
. " - .. 
- ~ .... . 
.• -)> ~~ou~fofs ·il ·ea~ :aussi e~~end~ · ·que,. _se~t parf~i-~ w1 . · 
. ·conformisme des plus p~ats., ·lea .theoriciens du droit na- - . 
tare~· nJont pas · as~ure · toutea lea consequences 'de le~s 
pre>cJ.amat:ions, ·et ont aervi .J.a arevolution COJDIIie le mys- . 
. .,. 
ticisme· de· Newton a I;Jez:vi .-le ~ter:Lal~sme. . · 
•t 
1.>·.., . 
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. . . .. : 
\f.,. 'o ' I • 
· _. · _· "QUeJ.;que· savant . que soi t ·~ ·l.egis~a~eur,- d~~ · 
' . . 
· qu_tiJ. · introduit ?-es oo~tumes et des ·reg~es.::·oon­
·_traires aux maximes du Droi't na.:tux-el, ~je n' en ~ -,__ 
.. 
• - J 
-· 
. . 
"': :· ... : :, 
., n 
\ ,_I' 
. . . 
/ 
,. 
' . 'faia auo~. cas. J e lea. r.egarde ~omme lea argu~ 
me~ts d'un· sub~il sophiste~·qui_ tepden~ - ~ o~fus­
. _qu~r J.a Verite, et a etoufrer la . raison"! 
' .. 
· ' · ' 'Ill 
• r- , • • .. I> 
On imagine l~s fluctuations d'un · tel cri de belle conscien-
, -: .. 
~e.- F~:pel·on.~ ,. de . meme' qui ~xpose . au' I d~c de . Bourgogne que 
. ~ . . . ~ , 
.' - . . . .. ., . 
. , . . .. . . .. . 
,·. la puissance- n' est 'rien -~ans ' le droit, -_ que· la' violence 
~t • 00 ' o O~o. 0 J:Ob 0 ,.: A • ~ : • o. ,_ o lo ' ' o o 0 o o I .. 
. ··: appelle la··v:t:o.lence, qu' ~ucuri ifouvoir .ne-p'eu;t longtempa _ .• 
· :. · . :-.. 8 • edi;ie~. s~ .:~a bS.ine e~ · que . toti~ cie~pottsme . _es~ ·de~ee-: ..,_ 
• : . -- : • . •• 0 • ll '. . • • • • • • · ' ' 
. · table,"~ obe'au en fin d'e compte ·~ondamner toute rebefl;lon, 
. . . 
-. · toujours · est-11 que ce n • e·~t p~s cette mise · a~ poi~t' qui 
. . .o . . . . .: . " . ' . . .· ~ 
. tra'\tersera . tout le. siecle pour ·inspirer le's 'revoiutionr- . 
- . - . - .. ' ·. . .t. . 
f ' -;.· naires de !793 qui' ne ' se souciaient plus gu.ere de -sea pre- . -
. ' 4 '' ·· . • ,. , . ~0 . ' • • 1 . • " · .. · '.~.. ~ · 
jugee aristocratiques ou de- see convictions reiigieuae·s • . • 
... ._ -. . . . ' . ~ 
i--· . 
... Ffne_lon· .~J.l~s:tre bi~ i_'_~~t~-~~,e _-~bi~~- -~es ih~or~~ien~ . 
... · .. 
... - ... 
~ . . . . . 
du: ~roi ~ zl!& ~e.~: . c eux-ci 'on t -ten~ a. pre cieer:--.que; ' ·at il 
'- t • • •• .. • 
·, ' • • . • . • ~ • "' • • q • • • ,.., • 
d'aut choisir en,tre'J.t"anarchie et la -:t;yrannie~. la s·e~onde · · . 
•. 
·r _ 8 . . 
n ' tt.-. ' c ' ' " · ' . • ' 
est."'Un mOindre.- ~m&.i;., C~r ]. I ih8urrectiori, &neantissant 1~ _' ; 
• • ,( , , ' "" i ''1• .. . , ,.. 




~~ ~-.: ~e . na ~e -d~~ leq~~~ ~~~ pti~-~ion~ · domin~~t la .~S!is-~n'" 
A~t~:tu.de_ .amb~gu.~, oa~, comme ie· ~o~i~e ~ _-. ~hra~d2 , el.l:e · .. 
ref'iete un con~erva ~isme poli tique al'l..a.n.t .:d.e 'pai_r avec un 
. . . . . . . . " . . . . ' . . . 
.pessimi~m~·: mo#~~ ~r· la d.~~t~~ne ~~-~ du. con·t~t~~-~cia1 · ·. ·_ 
. . . . 
. ' . - .. - ... -- ._ .. . • . . - . 
. · ·I ~Ci.te --par -'J . .. _Ehrard, L'i·d~e - .de · naiure en oFrance a i.•aube--
. . · d~·s 1umierei's. (Fla.mma.rion; . I970l .P.~ 279.· -Th~se . publiee •-' 
en· 'I96J . (~.E.:v.·~.E.-N.·-,_ Paris) . · : ' · . · · · · ... 
• 2 ... ~Idem, p. 2'80 · · · 
1 
. 11. • "' -. - • 
····· . . . . . . 
. -
. .. . . . . ~ ~ . ..  . . - . . . ' ·-.-
1: \ . - ~ - . • . ' . . . . . . .. 
• ' Q 
•. 
? ' L_..,. .: 
. . . . 
• n • : t1 
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() : . 
• ·• ' t . 
b 
'... . 
., .. . 
. . ::· .. :'• ' ' 
, " ' c6 
. " 











. ·. ~~l:~~e .» <f_oi:t a.· 1 ~- i~~~re.ction .. iorsque 1 1 au~o~i-~e. ;.~u­
. pr~me Vi<?le ;Le pacta qui 1' a fond'ee; la societe civ,ile· ·. 
" .. est .hors diss.o"U:~!'-{ei ~ membres ·-retrouv~nt;. ieur !~depen- . 
da.rice naturelle~ . c• ea·t ainsi que Locke avai t justifie la 
~-~,_. .. -. 
-1 ~~j:P1utioD: anglaisef d~ 1688. On ;voi t ·done. comni_ent ·· 1 • opi-
: . 
"' ' 
, .· .. . . 
,. ...• 
.- :. "\' 
. - :.43 :· ~ . , . 
0 




. . , 
~ . . , 
"" -' -~nd.on fra.m;aise va s~ trouver troubl.ee dans ·son respect 
m~me ~our la ·monarchie de droit divin, par cas ~dees nou- . 
-'velles venues d' Ou-tr~-Manche .. qui diffus~nt lEtS · possi bili-· 
' . '-:t\ 4 , .t~s - e1; ~e dr~i t' de, remedier au mauvais usa~~>~pouvo~~ I . 
souverain. A partir de la con~oit~on ausai .qu'il ne peut 
. ' / 
: '!irop .s .' agir · de . n bel esp~i t" ni de ... bon goil. t" ,. qUSnd la 
~ :· quest~ on qUi. se .Pose . deao~ia·. ~et: co-~nnui~~t · reiD:edier ~; 
.. • • l . -- ,.. . · 
·' 
• 0 • 
, ··1•·injustice l _egale? Tree vita, Voltaire-,. m~me · s'il· compte ' ·· 
~ r •• •. • • • 
,. ... -; "' ~ ., . ' ' . . 
._ ,plus sur la raison des philosophes que sur la· force popu-
- · #' ' . 
. \ . 
. . 
iaife :pour,. regl.,e:o le po~vo.ir mons.rchique,. ne cache p~s · 
• ~:·· •• 4( 1 . 
s'on' en thousiaell).e: 
• I ~*' ~· \ ~ I : ' ; 
' ' 
; . :. :"La nation. anglaise est la seule de 1~· ~~ti~ qui·· · · aoi~ patvenue a regler le pouvoir des rois _en 
. leur_ resistant, at qUi,. d I effortS · en efforts t . . • :; 
", · .ai t ent'in etabli ce go)lvernemeJ;lt sage·. o~l~ pf"in- l 
· · ce tout puis~ant pour faire le bien, a +e~ mains . 
· . liees pour f&ir~~~e-mal, ou lea.seigne~s . sant · 
. _· grWlds sans insolence at .·sans;.vassaux, et· .. ou le 
. b . peup~e par.tage la· goU:vernement sans J oohfusion" I 
• • • " . • , ' • t 
Ceci d1 t~ il. . e·~t ll. noter que oe ·problema de resistance a, 
r 
. . . 
tout_ au l~ng de la. .:Periode encyolopediqlle, . ete eacamote •.. . . 
• ' ' - ' I • .-
Nous ··.avons ·W: ~o~ertt Diderot a i •-article· Droi t -·Natural· . 
. . . . . 
.4'• 
I -Lettres Philosophiques (.Basil;. Blackwell·f. OXford, 1965) 
:"P• 22 . ,, 
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. . . ' . 
qui "a:tf'1:rme J.a revolte'. naturelle .et.' juste ··contra un. pou-
I. .. 1'1"1, • • 
.· 
v.o~r usurpe par la viol.ence, f'ai t preuve d • une excess~ ve 
-subtili te pour souligner-~a ·nuance entre au tori te ·usur-
• 0 · ' -
... .. - pee et p~uv.oir .ab\lsif'. L' a't~cl.e -se te~ne : par cette no.-
-- . . . 
te i~ni~i~_~e· qui_conseill~ en dernier resaort ~oumission 
: ' 
et p~~rfe~ aux .sujets d'.ub. prince injuste·~ · .. ~ousseau . de m~-
me, dans ~on second Diacoura, se felicite que la religion 
' • ' • • •I ' • I 
s~tt(ve_nue ·donner·- a -~, au:tori te souv~raine . ~ caract~re · ~a.-
ere et inviolable qui ote ' auX aujets le funes.te droit d'en 
. . . 
.. 
~, dfsposer. S'il est ~ai que -~ana cette 'premiere moitie ci~ -. 
' . . ' ..,. . . . 
· siecl-e,. au ·rec'ul de la. doctrine de<l droit. divin:rse. mesurent 
. . 
1 I , .. 
lea progres de,.l1ideologie qour~eoise, il . est aussi vrai, 
·que d~s <;:et_ta' . m~me ~p~riode ~ *es Philosoph~ a se pr~occupent 
. . 
~a~~apt. d'~~uilibr9' so~±iil que d' exigence. philcisophique. ·· 
. : . . / . -
~~~quilipre recherchd n'a pas .encore grand-chose de demo-· 
' . . . . . ) ~ . • . .' . . / . \ . 
cratiq~e 'et Vise avant tout a garantir, a la~· foi'e. contra 
le •• despotisme de la multi tude" ·et le . deffpotisme d tun ..Seul, 
... . ' . . . . . ~ 
ie Mor~loppemeri t des n.nite'i':' et la propag;. ti on ~ des ~umill- . 
·res. R~douta.nt 1' ignoran,oe du "bas peuple", et ayant cons-
• . . ' ... . 
·· cience du ·carac"tere anarchique et des 11griseriea· va.:i:nes'i 
de sea· .~meutes, .. on domprend: que ·.lea Phl.losophes se · soi~ri,: .' · 
. ' . . ' . -· 
. : - ga~de 'de faire, ·. ~'entree, i'; apo{ogi~ d~ . la revol te e~ f'ai-
• ~ • • .,. • ,, 0 
...... . • ' ' • • , • I • 
.. . .. ~~ •t: . 
. I -Il en· va auss~ de meme .. ·ave~ la. .conceptio:p. pate~aliste du · 
pouvoi~;(~onception na.turelle sur la.quelle avait era ppu~ 
· voi·:r, po1,1.r ·un tempe7 · se justifier ;La monarchie absolue; 
Dfderot et·· Rousseau,-: a la suite . de Locke, ont ·,clairement. 
· . .. 'repou~se. cette conception ' irra tionnelle tenda.rit a assimi-






tl • I ' 
... 
. . ~ 
/ 
' • ' 
.·. 








eant appal -·~ lui: _ Ce qui n • e~p~che _pas q~e lee pr~teeta-
~ . . . . . ' . 
·' ' 
• v "t . .. 
. - . 
' . . 
. ' 
.· 
tiona du "me~i te personne~." con tre lea .. privilege's de la 
~T" • • I • 
. nai.seance 'qui adressent 1e.s Incy.clopedistes faa sent. ·vi te 
. . . . . . ' ' . 
du chemin'et remettent en question la hierarchie . des ,~r-
' ..;: •. • I ' ' ~ 
·dres. et .... des conditions; ·meme ·s'ils ·n•arrivent pa~ cla;tre-
. . . . "" . 
~ ment a reaoudre le probl~me' des antagoni'smes aocia.ux: 
. ' 
.. 
1' opposition de la mis~re et de la richesse et.a.rit plus 
"' ' I " 
diff1ci1e a reduire que· cella de la nob.J.9ase' et de la. 
' . 
f~_ture. Toujoura est-ii qu.e· 1' ideol6gie iiberale de 1' e-
poque '. qui a l~g;i. time la"' pr,opri6 te' .. moralise encore beau~ 
coup .. sur la pauvnete . sans y voir touj <?~rs une . c~n'sequence 
· injuste. :L=>ersua.des• qu'i1 ·a•agit bien souvent d'un etat ·' 
·. ~ ·' . 
. ~ui san~t~~fh~· 1~: .f~:D.~~-tise_ et la dissipation, lee :En- . 
. cyclop.~distes ' "il en ac:cord avec lea pqysi_o'cra te,s' con~ide-
" . 
~ent que le bonheur .collecti~ d'une · ~tion s~ .mestir_e l;; · .• 
• • " • , ,,) • J • 
sea capa.oit~~. produc~ives: a ce titre, . la .noblesse' oisiv~ . 
. ·, ·. ' . 
rejoint ·1a c:tasae improductive d~~ pau~es, le 'bourgeois ·.· . 
• ... Q ' ' • • ; ' ' 0 . : • ~ !& • • 
· ./ · contribuant "au bien de la. nation· peut avoi:r;-- . bonne oon~-e:. 
,.. . . . 
. tft"- . . ~ 
.· science,,. at l'Etat doit done a.voir un rale social qui, 
l ' 
~· ~ ~~ ·a 
teilBJlt compte. de ia. ~ature des·. choses, . ·favdri~e l'eaprit , .. 
• 0 .. 0 ~ • • 
"' • , 
~ .I 4 I • 
de commerce e·t d' entreprise. Tel ea·t bien 1' avis de Dide-
.. ' , ..st,..-r' k 'CL'J- ' . .· , ' . · .. 
rot qui· in'~iste_~que :~ous lee -hommes on:t beau etre n~turel-
• ' • .0 .. £::, • ""," .. • • ' 
lament ~ga-q.x, . l:. inegalit~ -'eocia.le ne 'c;ontredi t -pas pour ' n 
' . ·· "' 0-. . • ,~-· • , • 
. . a:uta.n{.J..-a.. ~B.ture~~ Et .c' est :preci·~~ment 1~ le point· de de-
..· ' . ' . fb' . ' ' ) 
~ • - . ~ ' " • I ""' ') l ' 
\ - ') . ~ \ ' _, 
.o 
... f.t ·. ! ' 
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' ;{56'_;;. . .. 
~I • 
J 
• ' ' I 
. ' /, "'· 
I ,._ • ' J 1 1 fti'• ';'\ '. 
part de ~a .~~ tiq~e que _Rous~ea~- Jif~ cess era d.' appr~f9nd.ir • 
- Quel .curieux ·sophisme· que ce1ul des "phi.losophes" qui pre-
. ' . . . , ' ,~ . . . . - . . . . .. . . 




~ . ·le . ~ai·t· qu~une pQignee -.d_e :gens reg~rge de ~uperflui te", ta.n-· 
.- dis que la multi tud~ af'famee· ~que du· necessaire! Pour 
..... - ' • \.1 :! , • 
.~ .. 
. Rousseau, ce sont les conv.entions sociales qui ~n~ -~fficia-
. . . . . . . 
lise 1 1 inegali te en faisant passer ~l'homme natur.el" a 
. -
1 I etat ' d' "homme police ..... L_'Etat, loi~ ,d. etre _lln arbi tre 
· .. 
' I . , 
.. :-.;impar.tiai, a .ete 1'inetrument de · l~·.domination des pauvree 
. --:.. . . . 
• I ' ' : par lea. riches q~· entendaient ainai garantir leurs pro- · 
: :. ' prietes tout en. se ~ti~SB:Ilt dE:ia ,represflilles des "de-
. 
. : ... possedes". De ~'inega1ite ec;:onomique ~at ainsi· neehl'ine-
.. ~lite politique. Si Rousseau ·fut le pr~mier a anaiyser 
•· I • ~'. 
lea causes . economiques. de 1' instltution de la· propriete 
•• f ~ privee, son sene de ~a ne~essi te ~ hi.storique .~e .lti · con:dui t 
\ 
. . 
sur .aucune perspective proprement rev~lutionnaire. Il . de-
. 
' .. - nonce l'l;larmonie. ~~ovidentielle ~es int_erets privea · et du 
. ' ' 
.. bi~n.public, et ies raccourcis de !'elaboration bourgeoise 
. . .. . . . . . .. 
. . . 
au 11 voi t une danger euse myst.ifi_cation ideo1ogique, inaia, . 
... 
p;is par une cont~adiction· ineur.mo~table dans ·la dialecti-
. ' • 0 ) • ~ • • '), • • 
.. que ~eme dee rapports 'nature' et '~c~~te~ ·ifi:il ac:cuse la 
'I • , 
·.· . 
prop~ie,te privee,'· par _ e~~ple,. 11 n& la co~damne pas. Il 
. . . \ 
la defend, . et s •·accor de ~vee· Diderot pour .reconna1 tre q~e 
~ . • • • • • ' • • • • ~ •• : . • < \\ / 
"c ~ es_t 1a proprie~e qui f~ t le . ci toyen", et\ qu '11 a' agi ~ 
. \ . . , 
\ ' 
" .\ · . \ . ·~ 
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d'un fait irrem~~able, d'un c~it~re de p~rtic~pat~on, et · _ 
d ~un .~timulus social _par, e:x;celle:nce ~ -
. . . . . 
-Nous avons -youJ.u ·montrer,-comment -·lea · philosophes 
~ . . . t"•':. • .. -
anglais du droi~.n~~el ont contribue l ce que~ :a .partir· 
· .... .... -
., · du XVIIIeme sihcle, i~exorablement, la loi naturelle se. 
su_bstituA.t a la_ ~oi posi.tive; non seuJ.ement en c~· qui ~on-
. . 
carne l'edification.d'une morale naturelle . (ce qui suppo- '_ 
. . 
sait deja une revalorisation ·de la notion de nature), mais 
~ . . . . 
surtout dans 1 ·.~rdre_ mbe des rapports poli t;Lques, en pro---
. I 
jetant une "sociabiiisation" f 'ondamentalement nouvelle; et 
I •• "' . 
. . d~ 'fa~ t m3me "que ~.et empirisme etai t d:i.rectement lie aux 
.. 
realitea conq~ete~ .diun developpement economique et pol~- . 
tique nouveau, comment il a ~nai pu donner lieu. a bien ; · 
r. . ' 
de_s compromis, vc)ire de~- confusions. c •·est ainsi que la , 
_I ' • 
bourgeoi~~:·mon~a.J_':te t ·rouve sa· bonne _censcience dane son· ·. 
be~oin d; erige~ sea ·aspirations prQp~es eil '·lois imi versel-
. ~ 
let;~, ne · pouvan t de par sea pretention~· . a' a:.ccom~oder d • une . 
q_... . 
. . ~ . 
'vision de l'histo~re qui paralyserait so~ combat pour un 
. . . . . 
·_ ·monde meil~eur. La philosophie des_ .Lwideres re·c4proquemen,t -
. . \ 
· se developpe· .sur cette nouvelle . opinion · aff~~liie des :m:y-
. ' -..r' • · • . . . ' . . ' · ·-: • 
~ t.~~ . . ' . . 
.. thee du passe', · et se caracterise dan's ce "meme combat" par' 
Q , . 
. . ·. un equilibre ambigu. refletant des valeurs nouvelles tel.S le ... 
. ' ' 
tr~vail ·a t l'utilite :aociale. Contra ·1e fanatisme ·et 1e · 
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5 
, · defendant, se com~romettre avec la bourg~oisie, en. ce 
' . 
··qu' el.le· defend eouven:t un . 11 beraliame ~conomique e:t poli-
1 
, • ' . . . • ! .. tiq~e :P~demm~t r~fo~ete.~ane~ aon ene~mb~e~ ·ee se~~t 
.·· .·. p~rfois d ~images d 'EpinaJ., 'flattant. "l'imagi~at~n"1 , .. du 
• ' . . . -..... 
• I 
:. fai .san~ preuve encore d 'un enthousiasme pueril pour ;ta < 
· . . II bOnne nature . deS ChOSeS 11 7 lai SSBn t danS J. I Om bre de 8 rea:-
. ' 
lites ·autrement douloureusea et des necessites plus urgen~ 
. tea. Ma~s, inde:pendamment, e11e a aussi 'travai11e en pro-
. fondeur a libarer l'homme de sea prejuges, de son ignorance, 
. ' \ ~ . 
de sa condition· et dee "abus" qui y sont-re1atife, en J,.ui 
faisan~ prendre 'conscience de sa relation· ·sociale et de 
see dr~its; en lui presentant tout· ce qu'e11e savait, de · ,· 
. . . 
la meilleure fac;on, la verite ·telle qu t el1e avai t ete ca-
. . ' 
I 
chee, "J.e - .to~t dans une oeuvre .:Polemique u.riique oii la 'pro-
. . 
. pagande debordait tous lea programmes ·et toutes lea dirac~ 
. . ' 
tivee, et a travers laque1le J.e bonheur social 'etai t un . 
•• • -41 • • • • • 
. .. . . 
ideal a "reali~er.~ non un P.aradis perdu. E:t c ' 'est la, a . 
~'·' 
cate du: dogmatisme agres~i~ de' certains philosophes qui 
' 
's'apparente · asaez bien a l~ideologie bourgeoise, que se 
'· retrouve, toujoure ' en· evidence, 1'evolut:Lon perm8.nente·. de 
la pensee de Diderqt. 
' / 
I -On pense ici aux . . P.thes primi tiviates, t~es en vogue . alors 
Toutefois, c~ux~c , dans leur ensemble, ne tradulsent pas 
une tendance retrograde vera la simple nature; ils illus-
trent, le plus souvent, ·a 'une 'maniere polemique autant . _ 
qu'allegorique, un prudent et rigoureux _' exer9ice de criti-
que sooia~e, .mieUx qu'une publicite exotique.-. 
I 
.. 
' -- . ... 
. : . ....... 
. .. ... . . -
- l 
... 
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Il nous r ·e-st'e 'd"bnc encore a parler . at· du .contenu . 
inemee de 1' idee de contrat social; et des convictions· nou-
: ~ 
' vell~s en ce qui concerne le r8le de 1 'Etat; autremeht di t, 
' , .) 
quelles eont lea implications iml€uiate~ .de . cette· prise de 
) ~ • - ! .. 
conscienc;:e so'ciale et poli tiqu~·--
. . . . ' ~ Qu •. elle reponde a Ull ideal human1 ste ou a uri sou-· 
• I 
0 
..._ , l , ' • 
. . ···~ 
ci pratique, c'est bien avant tout la' preoccupation concre-· . 
' . . \ . 
\ I , 
te de 1 1 homme considere comma etre digne et raisonnable 
. -
qui' a amene la philosophie des Lumieres a ' repanchoe cette :, 
prise _de conscience. En cherchant - ~ definit _la_- l;J.berte . ~1-
' rlle, ~ • est-a-dire cette_ iiouvel.le ~i berte de conv~ntion, 
'differ~n te du desordre des p~ssions, qu' acquil!ren t taus 
·, . . 
les ·membres de la com.munB.ute en B·' eng~gearit mutuellement 
' ', 
~ A • • 
a se soumettre a la loi, exp~ession _. meme de lB: .vo+onte . ge-
nerale,, ~ousseau .a· P!lral~element de~ge _chez ·l. •h.omme une 
• • f .. 
. vale1,1r commu,ns, ~xistan:te en so~, et -i~dependante de toute 
-~; - ·~oci_et'e ~· · cette valelir ne· peut -r~~ondr~ · aux .cri teres appa-
. . . v ·. . ' 
, . . -· . 
rente de la societ~ telle qu 1 elle lea dete~ne suivant le ~ 
( ' . . " "' . 
. r~g ou -fa fo~ction que c~aqtie hohmie y occupe. · Il ~ a 1 aB-1 t 
•,' , .~, ~ ' n " •• • 
. . ... .;(:.~1(- fai ~ d-'un·e fi'Xpe;r~enc_e prop~ement __ int_erieure qui·, vu . 
'l } '~ ' I • ' ' 
. , ' 1 I etat deS ChOSea·, m~ne done· a: une nouvelle prise de . COn-
: \ . -
s~ience de soi-m_eme vi~-8.-:-vis de la soci~t.e' a. une r~mise 
~n. question~ voi~e a ~ sentiment' revendicatif ~e~ time, 
de sa '! .situation" sociale . . L~~ con_seque~ces r~voluti~on.:. . 
., 


















nairas de ce point de,vue · so~t claires, cette revalorisa~ · 
tion 'd~ .1 I homme abOUtiSSant a 18. 'contestati.On de 1 I Ordre 
_ soci~l exiatant. Sous cet. angle, ~a - quee~on des . rappor~e · 
entre 1 • horimle natural. ·et 1 1 homme civil res~ra un des pro-:-
blemes de la revolution fran9aiae · qui" a'• efforcera d' envi-
: . 
sager~uqe nouvelle . so~iete en part~t ~~ la valeur absol~e 
· , .. . . 
• • J • 
. qu'i_l Cc;?nVient d'attacher a..:_' l'homme en tant que· tel; o'r,'· 
0 
' .. 




qu 1 i;L y ait une op-position· entr~ 1 1 e~at.Jla~rel et l'etat 
civil, ne voyant dana .le de~~er que le complement du pre-
'. ~ 
mier. Pourtant, ei lee perapectiv~s democratiques d~yer-
.. . ' . . . 
. ·. 
gent, surtout lorsquion en vient a evOql.!,er .un O.rdre social 
. ' . fonda sur lee capaci tea oU: le_s competences, tou.~ l.es Philo- . 
eophes a'accordent, en conaiderant · l·~omme ' comme ' donnee 
-. 
. . 
prandere~ a admettr~ en -principe que C 1 ea-t;; au peuple · qu 1il 
revient A-:-prendre lee decisions ·.~e concernant, que c{est · 
a lui se~l que rgvient le droit de decider de lui-meme, . 
. . • I • 
.. 
. du developpemeni!· des .forces· economiques, . scientifiques 'et -
' 0 • • • ~ ' ~ • • 
I . 
. .. politique~·: et~ _ surtc;>ut, . qu~ c'est a· i~ qu 1il convi~nt 
. . 
'de' S I adr9889r en . revei~lan t'· 8Q :fSCul te de penser1 e . -
Aprea avoir-r-econn~ l.' idee de:-yaleu:r; 'premiere 
. -. . ; . . ~ . . 
de 1 I homme ,. le 'bonheur du peuple~ e tai t bi en···aevenu P.Our 
. , 
I 
. , . 
' , I :...Ce sera .la,"· precis~ment, . une des .convict.ions , d~rnieree, 
des plUs solides et des plus · revolutionnair~s de Dider ot, 
dans _aa··periode poli tique .la. 'plus ri9he (apr es I770), ou 
il . revendiquera pour le peuple le droit meme a sa 'propre . 
determinati.ori. cf. "Lee Fragments de I¥72"; A. - T., . VI , pp • . 
448- 449-450 • 
-.. 
~ . . 











· · · lea Philpsophes comme pour ~es" ·~conomi~tes . du XVIIIeme· 
- . . 
-·une n.otion . concrete,. mais 'que' de suggestions et de dis- . 
. . ' 
· cussions des _qu • it s • aglss.a.:l.t de a • e'ntendre _ sur la ~rch~ 
. . . 
• t' • • • .. 
. . a suivre! Toute prec:lsio~ dogmB.tique d~boucrumt sur une 
de_s~Oil entre '.Ehilosophes, il fa~lai t done, pou; le·a 'pl\ia · 
conscienc:leux, trouver une base solide aces veli~iies, un 
tremplin permettant de donner de l~elan a ces rev~ndica-
. . 
tiozfa" •. c 'est ai~si' que D;l.d_erot' et Rousseau vinrent a. s I in-
terroger, a la suite· des the_oriciens du droi-t natural, . sur 
. . ' . . . . " . 
·. 
les ·droit.a ' de 1 1 homme et ' du citoyen. ·· : -·\. 
' . - ~ ~ - . . 
Si la ·valeur absolue ·-de l'homm.e est bien etablie,-
~ ' . 
c•est une donne~, il est deao~ais plus facile d ' intervenir 
dan_s la ·. reali te vi van ~e, en tenant ~ompte de ·normes qui · · 
' . 
sati-sferont tout e~pri't critique, et qui sent .en _meme temps 
( - . 
~· 
supposees servirlde bases a l'edification de· l'Etat. -_.Ces 
. c • 
• b • ' • • 
normes, ce· son_t lea·. droi ts naturals, expression norminative ' 
.. 
de ·la nature m~me de l'homm~. 
. . I 
L'idee de droit· n~turel n 1 est pas ·nouvelle. El le 
' f~it sort app~rition au Moyen~Age et repon~ . a~ .besoin d'eta-
, . . 
·- blir 'des regles de' droit to~t...:puissant ·qui depassent lee' . 
.. .- · · .. \ per~e~ell~s fluo~~tions _ d~ ~r-oit po~itif ·_~onaequ_~nt .. ~~ ­
' 1- desordre des passions. ·ne la ·naquit le droit ' divin.: ~ ~~lt1ie 
'.,. . . . ·- ...,.. . . . . . . . . ·.. . . :~ .... 
- . the O_~i e_- d I 1Jll dr0i t . na tur_el . et ·SUperl&~r Be develbppera. 
. ' - o.wc 
avec ·eucces aux si~o1es suivants, "en 'particu,liervXVIeme 
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, .. 
e't XVIIeme. -Puis lea principes . de la- raison von.t Y. reven-
' 'i). diquer leur propre ,-eVidence ·et_ leur univ~rsali te. En p~e-
. . . ' 
n~t'_ .cqmme point .' de depar~ lea droi ts . de l'i individu, l.e.s' 
. . 
' ' ' . theor~ciens du droit nature1 -tentent de de~inir un senti-
~ - . . ~ . ~ ·. . . . . ., . . . . 
m~nt inne du d~o~t qui n•est ~utre que la _conscience ~ro-
pre , qUe ChaCun peUt QVOir de S.eS drOi tS. S I Sgl t-il enCOre 
( . 
~e droits qui a~ sont developpes au -contact du droit p6~i­
tif en ~gueur alors dana · la.vie civile, on passera ces 
· preceptes sous -l.es lumierea · de la raison en tentant de 
. . 
leur trouver des f 'ondemen ts d 1une port~ e generale; ainsi 
' • r ' 
·· en va-=t-il de la prop~iettf. Le dro~ t natural apparai t -
. . ' 
donc '.d'abord c~mm~ une _rationalisati~n des princip~s de 
la j'uri~prudence civile soua un angle philosophique: On. 
.... . 
ee . preoccu~~ ~urtou't) de "validi te universelie"~ .• A pa~tir· 
_ de :LA, l~Etat l'lii-m~me· eat·· entfevu. coimne une association . 
. .. , . . . , " . . 
d'_indirldus charge~' de faire respec~r lea drol ts de· tous. • 
:Lea ciro1ts . naturels. des !>articuli era . etant .etablis, 11 est. 
. . 
ainai poasi ble 'de' dire 'de ' chaque .l.oi_ sk-~~lle eat' ' fondee 
. ' 
· de droit,- · ·~u ·non; ei eJ.le .est ~uste _ou pas; · si elre ·.eat 
. . . . ' 
conforme a la. na-ture- de J.•liomme. __ cas :i;>rino:i.pes. du droit 
, 
' 
. ' . ' ' . . . 
- --'1 : ' 
· .I. -Il. n'ea~ encore pas ques~~ de cr.6e.r un no~veau a.r·o.i~!. _. 
· public. c~ n•est que plua~~rd que -l'on oeera exiger que · 
le d~oit poeitif se £onde- sur l.es_Ffin~ipes du droit na-
·t:uz-el, conformemen:t a la raison .• (~ncore :f~ut-il. : .discer­
ner· droit oiv:LJ. et droit -public_: -avec le droit civ:il, il 
Bu.:f'f~sai. t de rati·ona11ser lea princ:ipee deja en vigueur; 
avec le droit .public, on ae demandai.t -comment l'etablir-
a·_ partir ·du d.roi t na:tu.re~: toute forme .d 1 organisation po-
_litique ne .re~letant - alora·q~e dee oonsequencee Jde f ait 
et .non ·de droit; · · <. · · 
. ' 
' t'-' .......... - • 
I ...:.• 
r 
. tl . 
. . 
. . I 
. ~. ' 
. .. 
.. 
- # .. -
.. . -
~ -





· doivent done foroem;nt 9-~~.r- de ~~uveli'ea re~erenoe'~,' . 
fournir 1a norma abaolu~ A la c~ndui t 'e. ·d'u. gouvernement. 
c' eat, n' en dou to~s pas~- dans i' ~.veil ca.raateria.tique . de 
' . 
cette. conecierice du ~oit~ _vulgariee par la .philosophie. 
1 
de~.]umier~s; que se tro~v~ ~·~ouroe des revendicatio~s 
- ' . . . . . . . , 
du XV'IIIeme qui 'aboutiront ~ la r~volutiori de !789. Ori en· 
. . . . 
• ' f • 
etait ainsi Yenu a s 1 inter.roger sur ~ee limites du p~voir :. 
. , 
souverain, et c I eat ~e cet~~ tac;;on que le. Parlement an-· 
,glais avait ·conteate au·roi ·1~ p~uvoir' ·abso:~:u~ _eri. , deci- ' 
. I 
. . dant' 9.1}9 le d~~i:t e~~ t ~u 'ca~e . de la sou-verainete du peu- · . 
' ' ple. · .. -· · I · 
-.. . · $i .-le droit natural 1 1 ~m:p_prt~ ·_au. X:vt:i:I~me, e~. 
~ Eu.r6i>~ -'·ciu m~ins,-; c•·eat que, .no.U.s l'avons ·d~jA ·.dit, le . droit· . .-
~· . . . . 
· ·· . . . ·posi tif ,- ·a~ vi te. ~ ce titre .le droit Q.ivin~ n'e 'reponda:i t 
.. . . ' ·-.. : . 
gu.er~ au · ra~ionaJ.isme de.~ • epoque:. A~ variations conetan~ 
· tea appQ~teea ·par . l·'~sto·ire·, le sentiment interieur .du 
. . . . '. . . 
~ . ~ ~ 
It ... ~ • 
. jus te et de 1' injuate . oppose le,s .. normes immua.blea du droit 
. . . . . ., ' . ~ . . . -
·"" . . . 
uni verael ;_ ·que lee ,lois ~~feren t. d' un pays a 1' au t~e, 
d •una epoque a 1Uie a~tre; cela est -a.-a. a dee. condi tiona par-:-· 
• • •• • • J • ~ • ) 
ticulieree, voire aUx temperaments des peup~es. Maia, il- · -
. " . . 
. est dorenavant acqui's que, m~me ~ '.11 le -voulai t, 1' ho~e 
. . ~ ne peut· ~liener a~s droits naturals qui lui conferent un 
. ·• 
. . ' 
caraotere . juri~que; s'i~ ne lee exerce pas, cela ne prou-
~ . 
. . ve . ri~n contr9. leur existence. Lea droits naturals etant . 
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' • 
: ..;.:' I ~ o 0 
~ . ... . . . . · ' -. . .., " "' .: dans la nature meme de' 1 'homme' : il reau1 te-: que . tous 1~-~ . . 
liommea ·ao~t 6ga,rlc en. d.roi t:r; qu' un indl rtdu posse de. uiJ. 
' . . ' . . 
. . . 
ohamp ou qu' il en possede dix, :J.e prinoipe juridique · se~- ' ·--
\ . . 
'·.;: · l .on lequel _ to~t homme est l.ibre de posseder un bien rea-
te l.e. m~me, et '1e petit paysan comm~ le gros fermier aont 
" ; · . ( -
propriet~ires au m~me titre. ·Lea hommea peuvent _done dif-
ferer l.es 'una cies au~es ·pa:r leurs oapaci t~s, mais' non ~<'. -~· 
' 'l}. . ... • -
par_ qes p~i~j- ~gea pe~~·~nnel.a. ~ci repond .bien en · d~fi~.:. . . 
ti v:e a un·e ide teleol.~gique d\1 mond~, . chbre ·a Diderot: . 
. . 7 . • . 
. l'homme determi e vivant en. harmonia a~ec. un tout~ De · l~ 
I 
'vient aueei la theorie physiooratique de la aociabilite 
.-
natur'elie, qui reve~dique la "libert~· .. · ~our chaque ind~-- .·; 
• 4, ... ~........... • 
·Vidu afin que · ae·~ealisent l.es interactions .naturellea, 
- . . . ' ~ . . ' . ' : -... -.... 
·· 1' ordre ~o·cial normal; le l~bre..:.~cbange ecoriol:nique· •. >--~;·----
. . ' . 
·. ..r. 
Des l.ors, il_ f~llai t bien _.tenter d~ :f'aire c9in- · 
• A : ' ..,. . . .. • 
oider la notion meme de l'Etat, de la loi, avec cel.le du 
. . . 
: . ,· ·. · . ~;t'Oi ~' . en elaborant un·. droit public a .partir dti 'droit na- . 
. . . . - . . 
Q • 
~el~ co~cevoir une 'organ~sation sociale ·~t~o~el.l~, 
S~l~~ - lf Ordre .. . qU I 9.Xigent'· leS lOiS." C I etai t J.e prObJ.eme 
. • . . . . . ·. - . 1 - . . • . . . . . . . : . 
· qu•avaient aouleve lea predecesaeurs de ·Diderot et de .· 
. ' I . • ·, , • . 
Rousseau, ·tela que Gro.tius; Hobbes et ··Pufendorf., la· )>lu...; . 
. ' " . . 
J • ' • • ' •• • 
part s'etant cependan~ conten~es de legitimer le droit 
. . .. '• b ' . . ,. 
I ' -c 'est 'la·· premi~re proposi. tion de .1 ' article :riroi t Na turel 
· . ·-de · Di:.derot; . 11 peut y avoir des inegali tea de condition~ · 
· · · ~is rion de . droit. · · . · 
...... 
. . . 
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t . 
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. ' 
' I , ~ .. -
de· sou~erainet_e - du mona:fq~e •. Mori~esq~eu, po~ s~ part, 
' ' r I • ' I I ~.:. r \ Jr I ; ' ' '~ ' • 
avait bien montre le caractere aacre de la loi et sa .: · "': .. ·,• 
.. 
·~ .,. . . .. . 
' . 
puissance impersonnelle t maiS ·n I 8V8i ~ pBS di't a qui · re""':'· ' 
. . . . 
. . . ' .,.. 
. .... . . . . vient'· le droi·tQ de fai:re i1l_l,oi, ou quel· etai t le ~onde- :. 
-.....:..... . .· . ~ 
--- . . . ~ 
·. ----~ ment juridique de~ lois . .' Par ailleurs, lea c_~nsti tutipn~ 






: .. . c~~~~ins."vis~~nhaires" ,:· n -1 avaien;~ pas poux:- aut~~ . ~onvain-
. . 
',j • . 
cu l'ensemble des Philosophes; loin d'o~frir unmod~le ­
saisis.aable~ elles . s:embiaient surtout e~re 1-e's restD.:timtes 
sonnable." Or~ il ·est 'un manque .de rationalite_ dans la. vie 
' 
' ' / . . ' ' 
·.' des .~ommes qui e~t a ~echerche; ailleurs __ que dan~ leur ~ 
na:ture ·propre·; . et qui . veut que 1 1 hiatoire _humaine soi t un· 
. -~ .. 
. ( . r~s~~s · d~at~o~ite_a, _ d~ -' <?oilfus_i_~~,: - de dia~~ri~es,~·une 
· ·. ~ .. __ .). ~ : . . , ab~u~d~·~e bi~n decri t _e p~r- Vol~S,:J;"a·. d~~ :s.es ~~-~~·-··En 
. · ... ·~fait,-. ce qui est irrationnel, · c 1 est l':etat dans lequel vi t .. 
. ... . 
. . 
·. . 
o ' '•, • • ,,'• lo '1., \ . ' •, ' o • I ' ' , ' o o ' .' 








cont;~dic~ti~n · ~n_tre n~~~ .~t .·~stoi:re, c 1 ~~t· la ·aocie_te. - .. 
telle qu' elle est •. Et· si ~es hommes sont IJlB.lheureux, c .. ''ea.t 
. . • • i 
parce que 1' etat social · present est' defectu.ewt'~· ; . . ~- . . . , 
' . . ..
. ' . 
.. 
It . ' . .. 
'• . 
. . . ' \ • • j : • 
'!. .. 
__:..-:;.· · .·' 
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- ~ : De:f'ectueux, . ·1' e:tat ~o.cial l ' ,est, paroe que 
- ' . 
1 '.homme regne s~ 1.' homme' chao~ pre tendant. aaservir 
~ • I ' 
· t 0 t, ,,. ., • • • 4 • • • • • .,- • ., .. . : •• 
le~a:u,tres· a se.@) ~nter:ets . personne;t.a..· La "foi dans le 
•• .... f • • • . ' • • < . ' ; -.'' ~. ~ . .. . . .. ' ... ' 
_.regne .futur de la. raison d~pen~~t .d 'un~ ·solu-tion c·oJ.:- : 
. ' 1\ 'r <t ~ •• • 
iectiye, il·f~ut done subatituer la.loi,.puiasance imp~r~. 
~ : . • • • ol • 
sonnel:J,.e,- a 1 '~rbi traire de~ .Pa.ssions ~ Tout en' ve.illant . · 
A 1' ~nt'eret general qui de_~e~d l.e ·bien public contre ~es . · 
. 
'interets specieux des particuliers qui tend~nt a abuser 
' ' . 
. P,!ava.nt.ages reseries, la loi,. d~a a~ stabili' ne .s.ouf- ·:· .· 
)>· .fr.e ~ucune _exce:ption, aucun privilege,' et defend un tout . .. -~ .- _...;: . . . .. .. ') . ~ ~· . 
. col~~ct.~f exc~uant tout. · ~rbi t'r~ire. ·personn~l..·'tinsi ~·E--· 
:tat gar~tit-11 la liberte ~~~vile: chacun(soumdsa la loi I ' 
, · . "'" -~commune a conscience de, son egp.li te· vis-a~Vi·a 4e to}:a.t . .·. 
.. . . 
. ~ 
. ' 
· .autre.' Mais la loi. ·dru;_s ·ce· qu·' el.le ~ · d' obj ectif .at ,·ci '.im-.:: 
• ~ 4, • • • 
' . 
'personnel-' o.·e···par sa nature- meme· n& saurai t a·t~e le pro-· 
. . ~ . . . t . . ~ "- • . . 
d.Ui:t d'une volonte priv-ee~ L~d.nj~stio.e ·et le~ desordr~ · 
• : • 1 • .. ... ' ~ •• • • • ' ·-... • 
des societes vient de ce- qu~un , ~eul homme·, ou un group~ 
. . . I . . ? • • • . • • • .• . • -'~ .. . .:t!. . 
d · . ~orilmes·, plie lea au~~~s 'au ~ervic~ de sea ,i_nter~~s ~~~~ ~ . 
. ticuliers -et l _a 'loi . n~ repond plus ainsi .a. .. sa raison·_' ; ... ~-v 
' '. . .. 
. . . / ,. . . \ . 
d'etre qui . est le service de la volonte generale. ·Toute 
" i . • • • • • • 
/): ''],a -~~esti.on re~i.ent ·dDnc a s~ demander_: A qui confie~ le· .. . 
• • • • "' / ' J .... • 
' . ' ' "' ~ • ,. J • c . . • . . . 
:-. ao·in· de'legiferer? Autre¥J.ent. dit, comment resumer l'anti- .:: 
. . ' 
- . 
; ' ) 
· , no~e entre le droit et · .18. l;oi? Sans . etre · un. dr<;>i t, la .. 
··lof· succed~ ,aux dro~ ts~natureis e.\. ~.at ch~rgee de : 1ea· :· 
' . - .· 
a • 
. ' ~ 
... 
~ . ' .· 
,.J ' 
_; ______ : •. ""'. ~ . 
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. . . [ . 
. . ~f. · .. , 
'· (j 
.. 
. ' . . 
.. garantir; elle est generale en ce sene qu 1 ~ll,e .vaut ·P.bur '· 
I • • . l • 
. . 
toute la ,collectivi te doii't elle emane. Il decoule . q~ 
. . . 
C I est-~ 1 I ensemble de la COlleCt! Vi te ·, a la 'nat1.0n qUI ap- . 
. ~. . . ;,-. 
. ' ' . . . . 
·. · partient 18!' pui'ssB:hce .. legislative. L~ nation .n'entre· ~as ~ · 
. "''· ainsi · daps 'la dependance illegi time d '_une volonte etra:n...:. 
' . , ' 
gere'' . et ·r'este par cons~quent. li bre puisqu' elle obei t. a 
• (I • ) • 
. . s~ propr~ :volonte qui. ·e~~ 1~ vol'Onte gener.ale •.. Les. nbmmes . ,. 
' . .· 
e . 
I 
X . . 
. (], . . . . . . . - . . 
·a 1 etant -groupe a · en societe .dans · cette. intention, ·il ·raut· , 
• :, • • • o. 1 . . . ... . o ·: · . - , . . . : 
done que ;ta · vt)lonte generale .legifere t san~ · .quoi ·le pacte 
• • 4 I ' • 
~ .. s 
• I' ... , ' ~ 
d ~ assocf~*t~on ne ~erai t · p_l~s valide. c '-est-.d 1 ail.leurs ce P 
• • , t , ~ ' I 
1 1 
- ' , • 
COntrB;t d I a_SSOCiati,On et d~ SOUmiS~i?n a -la . ~.0l0nte gene-' · 
....... I 
.-rale quf ·gara.i1tit .. l'o~igine : jur-idique du· respect de·a lois; 
~ ·= I: • 




· ~ ral ()e~t. pr~se~e ~ -~ - _qu~ ..... l~ vl?.lont·~-; gene_rale edicte lea . 
. . ,.., ··: · . ·:· ·.· ..,. \ t ' 
.:loi·sJ ~.t :"1 c~c~ ~e .d~nna.n~ . ~ t~us ne· se. ~~~~ · a. per~~~e"!_ 
. \ " . ", . . ·. - ', . . . 
. ·. : ·. Il est entendu,. que ~1 · la nation diepoa~ . . 43n· ·p~e-
' . 
'· ~ r · 1 
' • l • 
:· - mier lieu· au pouvoir legislatif {qui represente . l'accord 






. \ . 
' . . 
I • 
- --de toute~ les -volontes ·· part~culi~res), . .- i;J. _.Y.:_ ait un repre-
• • " I' . · 
_ ·: .. · sen:ta~t. w~·: . a~sU.re :le pou~oir ~~-~c_uti:f: Or, dans .. up gran'd ~ 
.I 
.··\. · Eta t, tous: lei:! ~hilosop'hes -adme:ttent 'que ·· ce ·pouvoir soi t 
l' • v,. . . - ~ ~ e.,"') 
r: . ' .... ' . . ... · _ ·,a~ 
'COnf·ie a ut;l., seul -homme, le monarque, qui· s.erai t ·1' execu-
. . . . ~ / . '. . ... ,/ . ,.., 
. ~· 




. ·, .. ~ 
.. -.. d 
' I Q • , ' 
·r .-Rollsseau; Du Contrat Social~ L;i.v~ I, ·ch. VI • 
. . . 
•' 
""' \ \ ' 
\ . . ~ . . ~ \\ , 
t'1 • • • 
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' 
, . \; . ' . \ . 
... . . \ .. • be \ 
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•· . 
·. 3 • . . ' , , • • \ .( 
par~ tion . des pouvoirs . ·pour ~ au tan'\;. que .1 1 on· s' aq c~rde, 
•. 
·p~ur des-' raiso~a :pra-tiqu~a, _a ~em~ttre ie .. pouvoir i.egie~­
lati:f a~ p·a~lement chB.rge d~ l'exercer. '1\insi '; £ co'te' 
0 ~~...... • • • ' 
··- . ·. du iegislatif, ' de 1 1 executif et du judic~ai~e, appara1t 
• ' ~ ' # ' • ~ I ' • f ' " 
.- :un quatrieme ·pouvoir qui- est le po~voir . con~ti tuan.t I. 
. . . . , 
9 'est h la-~on~_ti-.tu~io~. q~~ -revisn~ 1 1 ~rg~s~tion de_s . 
1 , ' " r , 
·pouyo?-rs publics~ La nation, .reunifi!sant en e:J.,le-m~me .. 
. . . 
' • 0 i "' / · ~ 
., ... ·1-
I 
_ originellement. tous lea pouvoirs, se doit dans · I~e~ercice, 
: · ~ le'ii ti~e ,.d~ cette so~vi3.rain~te .de fo~er un ·gi-qve~emen.;t /. 
. . - .~ ~ 
~se,nt-e le pouvo_ir - legislat~f, ~t d 1 un roi qui assure le 
.. 
pouvoir . executif. ~est~ ·encol'e a. etablj.r que.~les sont les' ' 
. - .. 
'•t . , • I 
limi~es de ces pouvoirs dans leur exerciQe. 
. . 
o · Ainsi ·, -·POl:lr· }a p~emie~e fois, voi t-on .ou:verte-.. 
'ment se ·d.eve'lopp~r une concep'tion du d,;r:-oi t public qUi . 
4) • • • . • 
change· ~adi.calement l' id~e ·q_u.,' ori s 1 _~ta~ t fai te jusqu 1 alora, . . 
• • ' I ~ ~ o o 
des ~appo~te j~idi<t.~esJ entre_ ie.· r _o.i e~ 1a natiap.. Auaai 
. . . . . . . . ·, . . . . 1J· 
faut-il se gar:der de sous-estimer ·1 ' .importance revolution- . 
• o • ~ ~ • ,. I 
. - ~ ' 
naira · des ... the·ories- d.e.s . Lu.m.ier.es, qti.i. ~n · favorisant i' evei1 ~ . 
. ' -
I -Il faut bien; ·compr·endre g_u•une na:tion _eat obligee, lora- · 
· qu ~· elle a 1 9rganise, ·de deleguer la plupart de ~e~ pou- . 
voirs. L~s depoai tai-rea de . ).a nation demeur.ent quoiqti 1 11 · . 
arrive lea ."offici era ·du · p~uple". ·. J).ut.ant ... de '·de;t'ini tiona · 
th~~riq~e~ et .humanit~ir~s qui, sur·un plan pratique. 1 • 
prennen t bien Vi,te II dU V9zl tre11 .. • . 
! ' • p 
.. 
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-1 ' 
< • I : 
·caracteris'tique .de ~e:tte co~sci·ence· du droit, n'ont pas 
• ' ... 0 • I • ~ ' , ' o & • 
he·si te _ -~ "rendre: ·ae·a ~roi te . A .la nation" ·, /qu$d bien : me- ·· .. 
:.I I 
me cea· droits rie _s'acoordaiept guere av-ec l:'et~t pref!ent 
. '- . 
de 1~ monarchie · francja.is~; car comment la. "vene:i'ation" ,. 
-ie_ .!.'r.apport de ?;,e_te" .. entre ·1e _ peupl~ · et· 1e. roi.; ~ ~ouvait&... 
. ~ . . . . ~ ' . . , 
11 pretend~e ; a~tisfaire plus long~emps cette conscience 
ol • • • • . ... 
que . lee : ~i t _oyens prenaient de ._leurs dro~ ts; : ~ i ·eveil. ·bour:-
. : geois?I · · · · ~ 
' . 
Le contrat de soum~:saion,_ par ~:equel '1a nation 
·a •.e·nga¢9 A se plier a. :1a vo::t.ont( du souverain, d_ana lea 
lim.i·tes · d~s droi'ts acco~d6s - ~ .celtd-ci, •sem'Dl~ d~ms une 
. . . ' ,. 
:: ... cer.taine mesure avoir satisfai t le sentiment du droit; 
I • ,. • • I • ' • ~ • I ' : 
·Hobpes le pr~mier .avait bien· montre que 1'idee d'ob6is;. 
. 11 • . • • \ · 
:, a_ance _au· -monarque n '· avai t . pas ·~a ~ri~ne d~ dro.i t' di -yin, 
•' ~is .'Lil:L fondemf;nit · tout legi ti~e qui _a· .un· contra.t pour 
. ' 
' ' ?· • ' . ~ , . . 
·origine -contra~ qui-ie ·1~s de~ partie~ en definissant 
• • . . • •• • 0 . 1tr : ~ ,. •• • • ' I " . . . . • . . I j I 
lee dr.oits du"monarque et ceux du pe~ple. Mais comme _  1e 
., 
·remarque 'Rousseau·, ce co~tr~t eri_tre. le· p_eupl~ ·· · et le rQ1 
' 
' 
• . r . , 1 • • 
· · , n'est pas valab~e' - pour autan~ _qu'i1 represen,te. un ~c.te 







0 , .. • ' "' I I 
g'i time c~r 11 ne ·. peut ·y av~ir de: ·contrat -.entre l:m peU:ple 
o ' I • • ' ' b .. , ' ~· ... ' • 
I . ~s1 ~a -nation · ne peut, c'Omme. l~ SOl.lligx_,.e . Diderq:t;; a116ne.r _. . 
..... sea d~oi-.ts en aucune fa.c;on; 'que · pense;r du d~oi t de· ve.t~ - ' 
peremptoire, ldont ~e monarque usa:+ t et li.buaai t ·au· .gre de · 
a·qn humeur,,. ou .encore du caractere ·heredi taire de la mo- . 
4archie . dont une ·des _consequ~nces. ·ma.jeures; · bien ·souV'eilt, .' 
etait ·de remettT.e le pouvo1r ~ntre lee mains d'un~ e~ant. 
• - I . . • . • • I . ' . . 
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:et las chefs q~' -il -~~- do.pne_. A --l'ide~-~ de c·o~trat, 11 faut · · 
'sub~ti tUer i • ide~· d~ ~da.t .d.onn~· par le ~up;t:e au ~onar..: . . 
. : ,.. . . ' . .. . . . . . ,, . -~ . . .. . " 
qu~·, J.e aeul. contrat etail.t ce~~ d'aasooiation, · engag~ment 
"• • ,: • ' ; o • I • ., • , o 
. . ·· . .. 'reciproq'\le, pac~~-so.~ial·, et~non "un . engag~ent entre J.~. :. · · 
I 
• ! 
.. · . :.~~~talite de,s ~itoyens d'une pa;t, e.t .. un par_tic~:i'er- . d~ . . · 
r. , . . .,- • . ' . . • . 
i•autr~.I s ·elon Diderot,· ce con.tra.t·d'assoc_ia"\;i'on es:t . • im-
I . 
portent car iJ. conserve au peupl.e" ~e droi't d' opposition, 
·." ~acr6 , ~out . insense qui il est·~- :qui·. donne .neanmoi:q.s "au 
/ . . . "" . ~ 
· peuple J.e droit de deliber~r, _de _vouloizl' ou -de n~ vouioir 
.:t • • ' • 
.''pa~ ... ·:d.e S 1 Qpposer ~eine a (la) volonte '(du ·· eouve;ain) lora- . 
. .. . ,... . . . . '- ' . ~ 
: . . qu'i·i· ·o~domie ie bieJ?-"2 •. On ·en arri~~ ain~i\a .la theorie. , 
• I ' • 
·. ' 
~ ·. 
• l • • , • # .. 
. ~-.,. 
de la aouverainete· d~ 1~ · nati.on: -L'assocfation formee -:par · 
, I ' . . .. . . . 
' .. 
· · · · · ··. l'.'Etat n" existe· qu • en --vertu de 1.' engagement prie par :cha-
• • 0 • • • ... ' :· • • • ' • 
. 
(. 
/, ' . . · :_ · ·. clin de. sea ~embree; ce contrat sGc.iaJ. im.plique que lee 
• 0 • I) • ' • • • • \ • "' -.. ' 
.. 
' • I 
' - ·. . . 
. · 
.' '~ ... 
·' 
· ·~ .. ,, . 
. ~ 
> • ~ . 
\ , t ' 
. •, 
I ' If' ~ 
' : 
' , , . 
' , . . 
. · ·, ci toyenr;t. :se sountettent ~ -ce qu' exige ~-le seul fonctionne-/ ~ . .. . . . . . . . ~ ~ I ;;: ' ' I • • • ~ ,. I • • 0 
· · · · ment de cette as.sociation, et. il va ·de soi que loraqu •un , ··. · 
• / •, • 0 / • • ., •• , . J • (I " • • & 
/ : . individu,-adher~ a U?e' ·socie~, ii' 's'e,n~ge a. ·aa ~eoumettre . 
f I ' r ' • 'f • II • > - -- { 
~ la .vo~onte generale· des ~embres ·qui 1~ comp·o~en_~, e~ · 
. . . e; .. . . . . 
no.ri a la volonte 1de · · ·~es chefs. Ainsi ,- lea principes ve,la-
• • .. > ' ' ' > . ~ \ • • • 
bJ..es d~m('l-a ~e civi~e ~ - ~' lt~ndent ·a. _l~·ivie . publ:l.que',. ~-at., . 
.. • • .J' I .I • • 1 • I ... . ~ ~ ...... 
> ' 1ea > droi ta ·de 1' indi rldU: a ceu.x de la colle cti vi t~, don t . . ....~ . . , . 
, I . . 
·. 
- · · ~ 
' ,/ ~· ' f . t . ,.,· _, 
I ':""~ous·seau, . Du C:Ontrat Socia'1, Li"{. ~qii, ch •. XVI, ~ l';lns-. 
: ti 1iUt1on ··du Gouvernement n' est pas un .. cont;rat. PP•. 349-
·, 
- .. 
350, . (Aubier,- eds., .b!OD~gne, . !943} _... I . • . . . 
.. ,· : .. , 2 :-Diderot, Refutati~~~~~ "~'Homme", ;A .... T~, II, · 3·~! -
' ·.· . 
. . . \ 
/' l .. . 
"' 
. .. 
, .. . ' , . ~ . 
:• 
' I , 
•\ . . 
•• • J ,• 
. ' 
. . 
. . \ 
.: . 











chaque tmembre ' conserve ·1~ droit. de 'joindre sa .. voix a. 
• I ! 0 
. cellf .. des au~res sur .:l'emploi q~'elle · en fe~. · L~ ~o.ciet~: ·. 
· est· libre de· dispoaer .. d'elle~~~me, e·t la :perso~e ·morale 




b ,.. . . - . I 
moral:. e . indi vidue.lie. . . 
·, 
.: .... 
·. I . 
. ~ Dans . ce tte inesure' . on comprend qu' a la veille 
I 













, . ~ . . . 
. i . 
. , . :_ 
·' 
" . 
' . . . . . . 
· table. Le roi ne · de ient 1' ex.erctce. du. pouvoir ·qu' en com- -
. . ~ - . 
• • I p ""-
mission; .11 n'eat .q e ·le manda:t~ire de ·1a n?-tion,. et non 
. . 
plus ~e proprietair ou le maitre •. . On. remarque. aussi 'que 
' . . . 
- ai le roi i;empli t mal sea' :fonctions', . il est responsable 
- ' 
·devant la nation qui · ·pe~t lui repren~re. son manda t, et le 
.juger et le condamner s'il -la trahit. C~est ace .titre . , 
· . . ·c,tu~ Charles I-er et. L~~a- XVI perdirent leur tete •. 2 Dide- · . · . 
. . . ... 
rot ne aaurai t etre . pl~s explici te lorsqu '·i:L decJ.are: 





.. ' ·~ . . . . 
· "Des . sujets .qui , s ·•assemblent et ·qui se. _'~orit 
. justice d 'un mauvais souverain ne · m~ri tent poin-t 
.c'e nom odiewc; {de parricides); ilS ne le meri te-
raient meme pas en faisant justice d'un bon' 'sou-
verain. qui aurait fa'it.le . bien contra la. volonte. 
generale. Il serait punissable par la seule rai-
son .qu' il aurai t outrepasse sea·.· droi ts ••• "3 
. · . . / ' ' · . 
. • I , • • ' • . 
I • 
/ . . h ·-Yoir a c~ sujet 1·• ex~llente · e:tud~ ~e · B.ernard GroetP,uysen, . 
, · Philosophi~ de la ·Revolution FranQaise, _:Biblioth?;,que 
·. . Mediations,. '{eda. Gonthier, Paris, 'I956) · 
2 -Au. a ens figure ~:t au sene propre. , . . . . 
. 3 -Publie par DiecKmann. dans la Revue d'h~s~oire litteraire 
.. ·. de~~ France, oct.-dec~ I95I, e~ cite par · Y. Benot, 
q · Textes Poli tigues, p • .24 (Eds· •. Soci·ales, Paris; . !960) · 
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·· ·La ;theorie du _ peupl.e , so:uyerai~ n:11.est pas ·foncie-
• • • • J" 
remen t nouvelle ·au XVIIIem.e si~cle. Mais jusqu' alo'rs 11 · 
~·t~i t ent~ridu que le. peupl~ ne po:avazit. gouve~er dans ~ 
.mas's~, 11 et.'etait ._'donc departi .de sa ·aouverainete· origi-
nelie .. pour. la ceder au mo~arque,. ce qui avai t aery~ a 
legitimer le'pouvoir . ~bsolu du roi ou du despote comme le · 
.montre ~' arti.cle Droit· NatUrel . ~e l'Encyolopedie·~ . Cette 
theorie·, ·bhe.re ~ Hobbes, ne pouvai t satisfai.re des. esprits 
~ • I ' I 
· ....  :. . . . . or . . . 
comm'e J?id.erot 'et . liou:ssea~ qui repliquen·t· que· ie peuple ~e 
peu:t se d.epartir de sa souverainete et:· peut en· f'aire usa• 
ge ~-·tout moment~! . . 
< • 
La seule limite imposee ala souverainete du. · 
•> : peuple ~este ;I.~ l .oi, _generale de . ·p~r ~on orig~e et s~n. .. 
r- • 4 ,/ 
. . .. -· ~- ' 
objet. ' c ' .est' la 1' expression. meme d~ la _souverainet~ du : ~·· -
' ~ L • 
peuple • . Mais ceci.. encore implique· forcement'·que "les droi ts 
. . .. " . 
. ;' - . . 
de l'individu ont·:donc. ·ete transferee. sur ..- la· societe, puis-
"'1 1 I i O 0 .. O 
. . l • •·•• ' . . , ·". . , 
·qu'il :1u1 confere d~s droits illimites sur 1~. Or cela 
• '1.. • 
.semble en contradiction avec lea principes ~u droit seion 
~ 
'"' " I • • 
Rousseau explique ~et~e anti.nomie en precisant que l'in-· 
... -i . 
dividu.; en s' engageant" vis-a-vis: :de la ~oci~te, d~vient 
. _.,_ 
: • ' r • 9 • 
·· i<rremediablement parti~ .integrante da···la c·ommunaute. et, 
' ., - u 
I .-Il.en ,est du peuplevcomme de : l'individu; il ne saurait 
aliener. sa 'lfberte· sa,ns devetrlr ·esclave. Diderot en. par-
.·. ticulier a : toujours _insiste;· a~· le X:ai t q,ue .la yolonte . 
. · populaire doi t . p.OU~Oi~. se fa.ire ente!fdre et le : BO'!J.Verain . 
: ~ cloi t ~ lui. pre.te~;~;t,~n~J.o~ en ~?ute . oJ.·:r:-eons tance. ·. . ._ 
I •• • • ... " G ,4 " • f I o 
. , . J . 
'I • ) , 
'> 
. ' <!) · . 
. ' . 
·. 
)' .,. 
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It"~ \,. • .. ·. / 
. . 
• • • I 
. \ . 
' . 
. -· exercent leur -droit natural pour s'associer en conoluan;t 
, ' I > I ', I , 
" I o o 
.:).e cont_rat social; ma.ia cett~ ·:soc:i.ete,dt une~ ~o'is ~rigee· - · 
. . . ; i ;> 
change de ·caract~re, et ~xige que le ci toyen se ·.det~sse · 
. ·.de . sa. ~i berte na.ture~le;' 'pour a:c~uerir ·une nouv~ll~ li.:.. 
berte ~~ eat_ 1~ 'li~~rte · ~:i,.vile~: ej; .qui co~si~te .a. ne 
' suivre ·que· lea lois. Di<;lerot, et d'\me ·:fa~on _generale· 1 
.. 
' .. 
de. cette ~hes~, .mais relevant contre .Rou~se~u que 1' indi~· 
.. . ... 
. 
vidu, en entrant dans l'etat _social, ne_ 'peut pour autant . 
rerioncer a . sea • dro.i.ts ·naturals, - qui · prec~dent t~ute socie~ , . 
t I t • ' ~ • ~ • • •, ~ I ' 
. ' 
; . 
~ropre d:e~ _ lois es~ juatemen~ de- pr~server • . . 
. . · 
te, et don·~ le 
. _: L~ck_e a~ait deja, e_t~'?I'i ·~ 'lue lea. ind~vidu~ _ s_•~taient asap- : 
'cies -dans le seul but de :p~eserver le~rs d~oits natural~, 
' " " ' ' f • I 
. . . 
. . 
·· en : part~cul,ier .:La propriete. Sel.On 1~, lea i~~titl;11iions ·.· 
l r. , ~ 
,' 
~I Ont ete ' elaborees' qU:e ' pOUr perm.ettre la COn~e·rvatiOn de >' 
· ' ' .... ~ • . : . . . . -· ._~ - .. ' I . 
ces- droi ts; il s-erai;t · done con:tre · .zia~e que. oes memes 
~ ., . " ' 
• '" ' \ , I I • ' 
.. : inati tutions_ puissant porter :a:tt~i.nte a la li bert6 ou a. 
.· _· . ·. · 18. propr.iete .de ces particuliers; eliee contrediraient .··le · 
. I • . • . • . .. 
'. 
. ~ . . . ·but m~-~e. dans .i~uel ·elle_s ont ··ete cr~es. ' . . . 







.. Deux con~·ep-=tions 'differentes de l'Etat.~·a ·, oppo.:.. . ~ 
. ·. , , .. . ' ~ 
sent donq. T D'~e part ~el~e de'· R~us~eau_ et . ~e'lle _ ~( Hobb~s 
q~ . d'~e marii~re. ou _d'urie ·?utre s•accordent. pour declarer· ·~ 
. • • • ~· - ~ • • • ' • • l I • •. • • . ... ' I • • • • t • • • • • I 
tout ·puissant le pouvoir souverain vi~-8.-vis· de -i'.individu;-
. . . . . . . ~ , . . . . .· . ~ , - . 
., 
' . / ' . 
• r; 
/ .~· . 
• : • . • .) I 
·--
' . 
. 0 .. 
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"' - ..... 
. . -
·at d·' autre part celle de Didero.t, qui a_ la suite. de Locke 
lindte .le pouvoir d.e . l'Etat·a~ droita·pre~.+tst~ts de 
' 
' . ·l;in.dividu, a·.aav~ir la ·liberte" individuell~ 'at' la pro- . 
. . 
" · priet~' "not19n esse~ tiel+~ et sacree•i, awtquellea 1' Eiia~· 
I .~~ peu~ . p6rter ·a_t.teinte •. ·:D'ime PB:t.t la. d.octrine de la. sou-
- . . . . I . . . 
verainete aoaolU:e ,et 'de l'aut.re o_elle de la apuverainete 
. . . 
. . ' .. 
· ·. limi t6.e· du_ peuple. La premiere· abouti t a la conclusion · 
- ~ - \ 
··,.suiv8.nt~: V~a.;..a-v~s des· ~roi ta · ~rticuliers d·~s ~yens, 
la so.ciete a ufie · posi tiozi jur:Ldique independante, ce qui· 
. . . ' 
. ' . 
. signi:f:i.e . que .la SOC'ie_te . pos~ede ainsi' dee droi~ts· -~ l~B 
. .... . . 
·individ~e;. conoeptioh t<;>tali~aire ou ll'Etat n'adm.et aucu-
. ne autre ·c~mmun~te d'~nterets p~:i:squ•i-1 ,embrasse to~s .: 
... 
lea intere~s de ses citoyeris, pris individuellement et 
,· ,.. . 
dane · l~ur ensemble. Mais' 8 I opposari.t a cette·' doctrine' . 
, . ' l • <II 
!> • •• 
lea· pa,~tisans d 'un,~ souverainete ·po,pulaire limi tee pre ten-·· 
.. ... 
... 
• • ,ltl ~ • f 
. dent __ sa.uvegarder 1 f i~qepep.danc_e' des partlculiers fa.c~ a 
· . . .. . 
. ' . 
maintien des ·droi ts ·individuel_s.(Il ·taut no.ter que . la Re-
' -· 
volutimi_ Frangai'e~- tenterS. de conciliar c·ea deux P.~inta 
~e · vu~, oen adltiet~an~ a~.ec Ro~·sa'~-~ que la ·s.ouve~a:;~·e_te 
r~vie~e au peupie' ~ la ' volon te generale' ma.is que cela; 
~ . . 
• J 
-I :..:Rappellons que pour Rousseau·, le -p~uv;oiT ~S'ou:~~rain ne 
reside pas a pri:ori d~s la j>ersonne du n:tonarqu~ Il·· 
·a' ~gi t ·· ic;i de "so:u.verainet~ : popul.ai,re" telle qu' e"J:l _e 
. ··.a • observe .aujo-U.rd 'hui . dans .: lea "democra-tiee populaire-s!!__ · 
·· (C)line commlin:i:s:te par . ~xemple); bi'en souvent · elle resi- - --
de aussi dB;l'ie un fo_rt "pouvoir c.entral" (URSS). . .. 
' · 
.· .z... 
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; 0 
. (; . , . 
. . 
I I ' • 
. I 
. . 
.... ... " . (1 . 
,. 
~ • • • •• ~ S' :> ' • 
') f'o ' f' ; o I • o ' ' I ' • 0 '! • 
··ne eubstitue pas' :lea droits· I'ondament ux ·de l'indirtdu· ' . 
' ~ • , : I ' ' _. ' ' ' • •• ' ' ~ U 
. . 
. ' 
' u ) .. pour ~~'tant. · c •·e~t. le· p:.:i.npfpe meme e · la Declaration 
. ' :· des .Droit's de .. 1 iJiomme · et du ci. toyen· ·-. 
4 . 
F~ce a ~es prin~ipes .. d~ d Qi t, le ,r6ie_. de Diderot, . . 
. . 
'comme celui ~e . ~.oussetiu, . est de : to te importance' ~' e~ 
· · do~to~s - -~as~ ~utre qu•1is apport.er' ~t · a 1~· philosophie de 
~. - . 
.. 
1~· Revol.~_ti~n. Fra.n~ai~e l .a. · ri9ti~n caBi tal~ <;i~ ·:roridE\!Ilent · 
... ··"' . • ' - . .. . . t . . . 
j~·:LdfqU:e · de l 'Eta-t, en mett~t n · v.al~ur ·J.e ·Principe 4e . · 
I I , • • • I o o ' _ ' r o " I ~ 0 ' / f I ' o I ' '. 
· ).a. ~li.~ite ·universelle ·du droi. t et l.'inalienabilite · des 
./ : . . 
. • a d;roits de l'homme, ils orit ~ncore ·contribue.a ce . que ces 
. . . - . ~ _,. - - --- . - - ·· -- -~~ -- -. 






· . · ·en f~~iese.nt un c~n:ten~ ·l9ntim~~~a~ · immt!~at ,aux rio-t:!.C!ns / 
trop formell~s, ·voire ~bs'traites, d'ho~e' ~t de 'peupl.e•·, 
• j 
' . 
. .• ' ~ . , ,.. 
~n;e~d~es comme notion~ · juridiq~e-~. I ·En: developpa~t iee 
' concepts au ·droit natural sur ie ·' terrain theO'rique·, .puis ' 
. : .. eli" 1, .. ~~t d'un,e ma:t;i!>re v:j.Vant~. ' apr~B. ~Ss ~V:oir re~ .. 
..· · 'vetus d'.une ~ensibil'ite prat:i,que,-. ils ont presente au . . . 
~ • • • • • • • p ' • ' ' • • • , I; .. • • • 
. I 
' .. _j ·-citoyen une _.image _ qonorete de· 1ui-m.&ne, . d~. sa valeur ·e.t ·· ... ' 
I 
' • I 
'. ,: . de·· see ' .potentiaiites·; ~t pre~t~ ~i~si .'conscience d~ ~~- .· .. 
• ' • • Cl • " , • • 0 ' • • I, . ... 
· meme~ i• homme du XVIIIeme siec1e revendique ·s.es · droits. · 
I • ~ 
! ' .. 
. ' 
' . ?"' . 
:··· -. 
• I 
I o' I 
I ' 'II , • ' I .. • . . _. 
. • • 1· ' " ' • en. r(n~e~di:qu~t ' c.~~ . du peuple t par.ce ' q~~':;g~~~·~i~;n-~ ~e . ~a: . . 
' • - • , • , l ~ 1.' ./ • ' I ,. I \ ' • ' 
0 
' # • 0 • • • • c • 
. - :, nS:ture; 11· realise, ~ l'.a~d.e ' a.''•"'idees-jorce, _que sa :Vie' . . . ·.·. 
0 • • .. • ' - ' ... • • • • • • • .. 
. ' --------------------------~~--------------~~~----~~· . :· I -"et · ces· prinoipes y_ reveille:r::ont b:lent8t ~ .rest.e "de· ~ . ·, ,, 
' . 
) .,.. . . ,, . ' · 
·bon a ens, et (let~~ ~ sourde. iiiQ.igna:ti.on ·que. 1' habitude 
. de 1'' humfliation et de la ·.terreur ne peut etou:ffer dans . 
. 1 ~ -Ame ,dee opprime~"; Condorc·et, · Esquiase ••• '{Boiyin .. et .. . 
.:.-~Cie .• _J Paris,· I9.3:3) PP• .... 205;:;;~06 ~ ·. : 1: • . . . . ... · 
~ • • ... __ ---·------~· ------- • ' · · • _____ : ... • :·' • .. • , • • • • ~· • t - j 
. . 
.. . 
' '; .\ ' . 
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.; · ' ' 
. . 
. -est intimeiJlent lfee·_ a: celle -de la· cominunaute: 
.. -·· . . 
· . . 





• I . • 
"Le _perfectionnement des' ·~oia, des 'institutions· 
p1lbliques, s11i ~e · ·de~ · progres (des) ·sciences, n' a":" 
t-il point _pour effet ·de rapprocher, d'~dentifier 
J'int~ret commun de chaque. homme avec l'interet · 
comn:iun de tous?"I . . · 
. . 
' 
' Et ·s;i. Rousseau es:t tragiquement q~<?hire 'en:tre· .. : · 
. . 
sea visions contradiatoires et inconciliables de l'homme 
. natural, libra ge. t ·out. artifi~e _6~ cont~ain-te, : et du ci..:. 
• "' • I 
t .oyen voue. corps . et dme -~· la soci~te: dans .. ~l~queJ.le. il se 
realfse~· ,Diderot ·lui, • .deco~Vi'e en 1' h_omm~ .~e ~ul tiplici t~ 
,' . . . . -: . 
-:---:---O""i)-:--:--:---_:__ Ae ~evel~ppe.~enta a~tif.s -~uf. _s' a:cco~~? .·av~c: ie · de·terin.inis-
. .· .(} . 'm_e Uni v~~s~l et c~rrespond:' b~en :a_ tin~ vision . t~~e-ologi"qu\. . 
. du·monde, sans admettre qu'il puisse y avoir 'une · opposi-
. - ·. . I -- ...... 
tion essimtieJ.le et irreconciJ.iable ~.ntre 1' etat .social' 
' 
' lo .. : 
-. 
et ~·etat natural. L'homme ne m~ne pas· forcement ~n' societ~ 
• • ,. ~ . . . . >' 
une ·vi:e contra· nature~ Dans une so.c1.ete' fondee ·sur"le . droit ·.-. 
.. _ 
•• • - • ~ • ' 6 .. 
· l.a nature· de. ).'holll.me se developpe, et .l'honime paralle.lement 
~ . , . . ·: - . - . ·S ...... .. : .. : ~- ~ . . 
s¢ ·realis~ et . evolue en tirant parti des connai'saances ac- · . . 
. ,. . quiees qui. ie' trans'fo~~n:t. c~1;te .~e de 1 ,·h~~e .9 '.accorde 
··-~·· · . . -~~{). mery~ille 'avec ·le . progr~~si:sme ._du · s~~cle~·- qui . avan~~ 
~· ·que .. 1' homme . profitera .de a~s· .co:pnaissahoe~ ·. ac1e~t:Lfiques· . · 
• \ • ' ~ , • ' • I' • r . • . . 
. ,· . . ·._ et . de's ·developpements. Jconomiques dQ.a a sa -force .de travaii. 
II' ', ' - .•., f ' 'f ' ~ ~ • • ' <::\ ) i • ' . 
.. 
.-
" · ~ ' I 
· I . -Condorcet,: Esguisse d'un :Tableau· Hiato.r :i:aue des· Pro·gr~s 
___ __ ~ / · .. de '·l•Esprit .Humain·~ .(Boivin _et Pie., P~ris, I933) p.· 221 ·· 
' - , ·. 
.. • I 
.. · .. . 
a.>' • • Q ) 
· ; · - ,.:> "' :' 
• lr • ~ 
·----.....:--· .. ·-;-
... I ' • . . •.; ~:f' · • ·~ 
-·. 
I 
' ( .. 
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11 0 I 99 t dOriC en 9Xaminan t la marche et .lea lOiS . 
de . oe perfe.ctionnf3liient que noua pourro~a 'seule-
ment connattre 1 1 'etendue ou le terme'.de nos .ea-
_perances11I .. 
1
,w . .. . . . ··· ·• . 
Car il est un· poi.n~. sur lequ~~ n•a P':l s•'attarder l .. · 
I 
. ' . ~ 
Rouas'eaU:,. et suzo l'equel insiste Diderot: · ·C'est la raison 
• •' 4 
. d' atre. ineme de cas rev-e~d~catio~s ·de d~oi t; ·la. croyanc~ 
1 I ' • 
r • 
. ..-: . ~n la re~lisation de· ces "droits Q.e la vie", leur jll:sti- .. 
~ . 
. . 
~ . fica;tion, ~t la lu;tte pour les· obten~r coute que · coO.te; 
0 o I I - .. :.,..... < , ' ," 
"'""' 
I ' 
. or '. leur potential· d~ foi, 'leur aboutis~ement brutal a'la 
• • • 0 • 
.. , • • • • • • • • . IJ • • .. t:l ' ' • 
Revolu.t:ion ' revel,e le chemin. parcouru grElce a:u t_ravail de 
• ' , w • • •• 
. propaganda et ·de ·legi'timation, inspire cliez Diderot par 
' • t • • • 
la puiss~ce meme ~· ·un det~rmin~·;·m~ natural; : enoo~·e que; ; 
·par. . rapport·· a Ia Revolution Frangaiael ce. ne s~it pas 
. - • • . ... 1 
.tant 1~ degie de ·aon intl.Uence, 3que la ·just'esse .de son: :· . 
• • " • ) l • • 
. • ·2 I ' 
evaluati<;>n·, qui frappe... La p~losophie de Diderot sembr~ 
d -
•• , .. - ,. - \ ~ , - • =:. • 
a voir d~ml.e son e~pr~ssion "derniere a la· valeur qu '. ava,i t 
·, -~· ' . ' 
~ttribue ·a. 1-'homm.~ cdmme. tel· le xVI~Ieme · siecie •. . E.lle ·a. ·· 
' 
repla.ce _1 ··homme ·d~s sa ·legali te irlteri~'Ll:re, dan~ .. la ·te,-
ieologi'e. du grB..nd Tout; .elle i I a conc;u- -c~mme et~.e -soc_iB;i' :·. 
• • f "', f ~ ' r • 
. comma par'tie d! Urie · comm~aute· reglee .par des ·lois ·· imper:-
- . . 
. ~ . 
I' • J • • ' I 
I -Cbndorcet·, Estuiss~ • .- .~ ( ed. cit. ) p. 2I~ · . · ·. 
2 · -Surtou~ dans ~a ·se_conde p9;rtie ·de son uvre, qui suit 
·. son· voyage .4 Bourbon,ne et .a.· Langres { et I770). Ainsi 
: ~e lettre a ·la princesse Daaclik-ov, du '3 avril I77I,. · ou . 
. . Jl J_ais:ae entendre, a propos de. la dictature de Maupeou: 
·.··"Nous :touchons a :une _ oris~. qui -aboutira a: 1' .esclavage ou 
a ·1a. liberte ~· (voir A. ~T !', '·XX:, pp. 26-29) · . . . . ·. · .. 
. . . . . . , 
... 
,J . ; \. 
. . . . ... .. 
. ' .. . ! · ... ·~... . . 
, \. , J • • 
: ~ --.. ·· · .... 
: 
' I •, ' " 
. . . . 
j• I 
.. . ~ ,' 
., 
. - . : ~ . 
... 
, •, .. 
· .. . :·"' ; . ,. I ' I • 
. .. . I 
. . . I' .. 
. ' . 
. . . 
' . i 
: . ' 0 
, . I 
., 
' \ ' . •' 
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. . . 





· · aO~:~~es, et ~ri ,;.3me~tempa· sOuligne 19.,·1~.~"~. dU. lien 
.. - . . . . \ ' . 
q~ .. ratt~ch.e l~·indiVi~u.aJ.i te. ··psyclrl.que a~ -f~cteur~ bf~l'o-
. ' ' . , . . ~ . . ' . . " . -
· gique_si: :11 ne s • a~ t .·pas -e:Xactement la:· d 'u,n~ ~eorie de .· 
'I 
.,,. 
:~ _ :. 
-1 'ind_ividua.J.i te, . ~i.e plutat d •:une · sociB.lisati.on de 1 'in~· I , 
- ' • • . I .{" • ' : • ' . 
dividuali te' selon laquelle J:e· sujet s. individua+ise . en .· 
'· . -~~t ·qu'et;e. ~o~i-al("T~ut s·' .est '. fait ~ ~~ - nous ,parce. · q;te_ 
nOUS · so:mmes nous, .. touj OUrS ~ous·, et pas _une ~nu te les 
· .. . · > · ~ me~·~s·"-~. Di-~ero·~ .s •·en est: pris .. ~ ceux qUi . pr~tendaient 
. ' ~ .. . . . ' . " .. 
,. . \ , ~ " • ,, , \\ ~ JJ • 
-; . ·~; · schematiquem'Emt opposer l'individu ·au social, .comme le· -. 
.. . 
··. 
"dedans" au .:dehors", ei? qui "ne pouvaient done concevciir ... . 
·•· .. . ia . medi~iti~~ r~~ipr~·que du ~~ci~l et ·de-l'indi~ici~el • . · 
' .· 
'ce respect de la . digni te individuel:le, . c~tte tolerance, 
• ' 
abou~issent ·J.~g~-~uement au respect d~ .la . di~·te ~~iD:e, 
... et . ~xpliquen~ que dB:nS un ~el de~erminisme .. b~ol.o_giqua·, 11 
. . : ··": · res te touj o~s une place pour · un ef;]p.oir Q..e cliangemen t ou · 
• ' . ;. • ,_' : - • • .... ( • • j ' . ! • : · 
~ . 
'\. ·- . 
~ . 







' . . 
' • f • ... 
:! : · · .-.· de tz:~s~tion_·. ~u .inond~_. L~· e~co:r;:e ~ _ pj.de~_o.t ~a·em~-1~ · . . - . . ·· . · . 
·· · · avoir ··longtemps psnse · ave·c lea - eras ·de son siecle que . 
~ . : 
b . 
·. 
I • ' . • • 
tout sera{t;·affai~e_ . d' edu~ation • . Ave·b 'les ]noyc -opediste~ 
' .. , • 1 ' • r ' ' · . I • • , 
il ~ - d • aborq mise sur les · co'Uclies "'~claire·e~" de ia ·· socie-:- . 
t t I ·~ ' • • I 
ttf, voire lea. "bone" princes; 'mais porte au dessus .de tout 
• t\ I ... .C .I • • ~ ~ - ' • • • ' , ' .. 
._ ' • • I ' \ 
';t _-e•.est .le sens de ~a :polenii.que bont~e d'Helvetius qu'il · 
developpe dans sa Re.futation ·du livre De l''Homme ·.., . ~ (voir 
A.-T., II, pp.: 3!5 et.suiv~) . _ ~ . .. _ . . 
2 -Ce qui explique que Dide:r-o:t se aoi_~· · particul.ierement p~e- . 
9ccupe de l'.homme .de. genie, ·indi vidua,li te '' .exeptionel l 'e•.• . 
· dans. laquelle ~e lll9.lli'festent· i:rr.esis·t .iblemen't :, et sin_gu.~ ·- .. 
_. ~ lierement les puissances; c~eatpic_e~,- de -~'.etre ·socia~.. . .J 
3. -A.-T.; II,, . P• 3),3. . · .. . · · .. . - .• 
• •• , 1'> •• ' • • • \ • " • •• • ' · - ' •• 
' . ' 
' .. 
' . . 
' ' ···. .. 
. ' . /. .. ~~ . 
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. ·.' 
~ar une. me'tliod~ d~ rM:i,<~lCion ;iii :se\~eut. eXp~~. . . . 
et qui ·l'a done a~~confronte·: aux ·~}ai ts eux-meme~, . il - ---
• . . ~Base· vi t~ ·~i' id~al a~stmi~ ~ d~~ .~~().b:i~Oti~~ .P.Jeci:B. 
. ··- - 1 
' {11' ' 









• J ., • 
.. 






. ~· . ' . .. 
i' . . . 
• I . •t ' . 
. et pat:fois plus · i1m1 tea". Sa _seconde p't3riode poli tique,. 
"': , ' ·. 
:·. · a~re~ · I77'o, : be.~uciqup ·plus· efferves.ce:p.t_e, ·qui . ·rehabi-1:1-tara 
\ . ru . , . ' 
· · .l'Histo:Lre que l'·Encyclopedi.e avait .- re1egue a l'arriere- ·: · · 
. : , • • • " ... ., ~ • . - • . . • " : - . . 1 \ 
plan·~ des sciences humaines,, marquera .un tournant d.el:i.bere ·· 
' • • ' • • ,' • '• I ' • 
· · ··. · v~l's l _e .. :.pe\).ple - ~:h~:m~me t~mps ·qu'~e .. reaction beau9ofrp. ·, ·-
• . 0 . . p \ ..... -:. • 
· . 
. ' 
. ·. . .Pl:us . vi ~e a 1' a-c·tuali te ~ Perceva.ri t plus clairemen t le · _.. 
' 
. rapport entre le mouv.ement intellectual des Lulni~res et .-
. . ~ .. ... - ' • 
· ' ' 
·.le' mou~ement pop~l~irei; se voulw;t ·a. :ce' titre "magistrat . 
. . .. . .. , ~ 
~e ~11· patrie"/ 11 en apj,ellera. rea-GJ.um.ent au ·~ote~Vfe~ · 
· populaire; · · seul capable de de gager lA na ~ion· de· la . ''pas.:.: :·I 
• . . . . ' ' . ·. ' : . . ' . .· • . ~ . . . I" -:'· . 
· si vi te devan·ii le ~espotisnie". : ' .. ' ·· · 
·Quod. . ~':1 ' _11 en, soi t, . pour ce qui ~Oll.S con~erne, , 
.·Diderot, en .tenant ·a s -~ssurer une co~aissanc~ des :fai,ts ' '' 
. . - . .... , 
1, 
irrepr·ochab~e • ~ consacre la plus grande :P.artie ·de Eia vie. ··· · 
' .tp • . . • . • . . . • ' . ' . ;, • • • . 
· .. 'a la cause sans frontieres ·d:·''un nionde meiileur. N I evi tant . ~ 
\ 0 o : . • o I . .. • ,' 
. . i ; •/ . • .,. 
pas l:a ' confrontation, ~ il a rempli ' habilemen:t son: r3le, . : .· 
. • . • . CJ, . ~- . . ..... ' 
.. qu'l.~ voulai t . d'utili te publique; i1. a . co~pri·s et.: oriente · .. 
. .. . .• ... . . . 
. .. 
.... 
I · -"Si les peuples ·sont ·heureu:X sous 1~ :f;'o~e de leur -'g,ouver~_­
.· . · · nemen~, ,:i.-ls -·le · garder6nt.· S ~ ils · sont malhe'ur!=!ux,- ce~ ne · 
'· . .. .'Seront·. ni vos opin.16na .n:i: les Iriiennes·, ·ce sera 1' impossi--
. · · .'bili te' de soti£l:'rir dav~tage et ·:Plu.s. longt~mps qui . l~s 
.. . d,eterminera a lap c.hange!'• .Mouvement salutaire que 1 .• _op-. · ·, 
.. presseur a:Ppellera .revolte, ·bien qu~il., ne _ r;Joit ·_que l'ex- · 
' ~., · . ercice legi ti!De d'un d;roi t · inali.enab~e et- ilatur.el de . . 
• : . . . ·_::t: 1 h0lillJ19 . qu '·On opprim~ et meme ~e 1 ~ homme ~q~ 1 on ~pprime . · . 
. . . pas .· "His·toire .·des · de.ux· Indes· .. (.;~d. ·cit.-) IV', 393 ; . :. · · 
" . . . . • • . 'l 
· ~ ~ . -
-~ v ' . . .. , ' 
. ' g \ 
'• • I 
I 
. .. . . 
.. 






I • ' ~J ' 
\ . 
. ·. 
• • 4 . 
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' ,, . 
. / . 
' . 
.. . ·· 
\· . v. 
;', 
; . 
I • ' ' C-
!80. 
v · 
• I ' 6 . • ' _, 
• I 
. . 
-t'(;u:~~ une opinion,. lui.·a. do~~- conscience de .'sa neceaei te 
;.·· ·~ ' 4 :' ' ' I . 
e~.f?e eon ·_droit, .. dan~· le _  aeul but · de ~ • emariciper~ et ~U.: : 
. I . . . 
prix' de aa·prop~e gloirei · a .atteint I . - . • .. 
SOl.ideS pOUr leur· SaCrifier ~.USqU I a 
tiona. . " 
des . ~ert1 ~~~a ~s13e:~ ·· 
sea .amis et a~ affec-, 
• I 
•, ~ 
' ,·_ ~ c.~lui "qui .a tenu ~ assurer ,8, c~curi; par t'ous . 
. 
' • ? ' ' • • ' f' ' ' I 
· fes: m~~~-n~; 1e_:.?.d~~'4,a:n~ · b~~I:eur pose~~ :t'_le: · rerlCloi}.~· .~e~~~- ·.:. ~ 
· phrase qui, .se:p1ble _~tr ... e ·' le· mot d:' o;rdr.e ~~me ·. _ de - la· ~_evoljuti~~ 
·qui s 'ann once: · 
\ ' I • . It . 
·' 
J 
· ~·Il n~y a qu'une ve:rtu, la justice, 41:1'un dev.oiri · 
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